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C1fAP!ER I 
nr.rRODUCTIOli - THE PROBl'..EJl 
The power and influenoe ot the great Frenoh writers ot today are am.cm.c " , 
, ( 
the most. striking phenomena ot our time. The writer Gt this dissertation .. 
long been interested in this phase ot Frenoh literary history and in her 
study ot therepresentatiTes began the task ot traoing the moTEl1HJ1t bfLok to 
its souroes. Then, with some ot the tee ling ot 
• • .stout Cortez when with eagle eyea, 
He star'd at the Paoifio-and all his mell 
Look'd at" eaeh other with a wild aurmise • • .1 
she came to the writings ot Louis Veuillot. The disoovery ot, them was due to ., 
a ohanoe referenoe, made by a oollege protessor leoturing on .ubert de 111m, 
to the effeot that the dominant influenoe in the reTival of Frenoh Catholio 
thought had been Louis Veuillot. 
Her interest aroused she turn.ed to his writings.1Ihen she had read all 
ot theae, she took up the oritioal works dealing with him, reading all she 
oould tind. As she read the great tigure emerged more and more olearly be-
tore her, eYer more ohallenging her ouriosity. However it waa his correspond-
enoe that gave her the most oomplete understanding ot the man. Then there 
seemed but one thing to do: make a oareful study ot the letters and eT8.luate 
by aesthetic principles the development ot the literary personality. This 
latter to be understood aooording to Lolighaye' s detinitions 
lJohn Keats, Poetioal Works (B.Y.t Crowell and Co., 1895) p.41. 
1 
Qu'est-oe que It'oriftin? U1le intelligenge qui rayonne sur une 
intelligence, une imaginatiOJll qui se reflke dans une autre, 
une T010Jllt' sensible qui tait rt'brer un coeur a l'un1son? 
C'e.t tout ce1& eDsamble, o'est l'hClllDe eltier parlant tout 
entier pour agir sur l'hamme tout. «ntier • 
2 
.A. study ot Veuillot as portrayed in his correspondenoe D.eoessarily in-
volved a briet oo:rusideration of his lite, but only in so tar as it :1nflu-
enced his literary work. His autobiographical workst ~.!!.!!,!!!!!! 
Lorette, and Libres Penseurs 8.1"e the standard souroes, acknowledged or not, 
of all the biographies so far written ot this author. Besides there have 
been published maaerous surveys ot his works, whioh have been disoussed 1D 
the oritioal bibliography. These were not in any ..... y similar to the pre.ent 
study, 'Whose ohief purpose has been to disoover the author's literary per-
sona.lityas an influence upon modern Catholio thought. By a pre.,e.tation or 
the inspiration of his work, she has sought to d18pel the obsourity in 
which he has been shrouded in English-speaking oountries. 
She has att_pted to &l181rV the following questions I What :1nfluenoe 
'ftS exerted over.him by the group in which he lived' Did he influence that 
group or any future one' What are the suooessive stages of his literary 
development' 1Iha.t dif1'icultie. did he enoounter in the politioal and sooial 
life ot his time, How did he .. at these' What ..... s his oontribution to 
French thought? . 1Ihy' ...... he .0 unkD.cnm in the literary circle.' Was he a 
2Georges Longhaye, S.J. , TAGorie des Belle.-Lettre. (Pari., Pierre Tlqui, 
1900), p. 15. -. . ~ 
.A. writer i. one who present. the whole JIAll speaking in order to react upon 
the whole JIAll, i.e., an intellect radiating its light ot truth, an imagi-
nation reflecting it.elf upon another, a sGsitive will 1Ihioh mak.s a 
heart vibrate in uni.on with its own. 
s 
genius' The term -genius- to be understood throughout this dissertation aa 
defined by P~re Longhaye I 
I.e g'nie est une cavale indompt'e. aux bonds irreguliera 
et magnifiques, le gWe est un aigle en plein Tol. point 
dtentraTes a sa libre allure. point de limite. a son e.sor.S 
In the consideratian of this term a. applied to Veuillot will be discussed 
in what .... Y' he gave evidences of it. 
A study of this kind necessarilY' involved a consideration ot Veuillot'. 
lite. As an aid to a m.ore eDot knowledge of the milieux in 'Which he spent 
it. maps have been placed in the text.· 
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CBAPfER II 
BOlliE 1'0 ROME 
The early literary training of Louis Veuillot was not reoeived in the 
Eoole Mutuelle of Beroy, nor the Lyeee of Paris. It was a hard won result 
of long years of earnest endeavor. His childhood was spent in Boynes,l 
where he was born October 11, 1813,2 in surroundings apparently most un-
favorable to a literary profession. Nevertheless the wholesome freed am of 
this life in Gltillais,3 between Pithiviersand Kontargis, among people 
speaking one of the purest dialects of France, 4 was to have a lasting in-
fluence. 
During his one year in the village school he showed his independent 
spiritS and love of learning.6 While not the most tranquil atudent, he was 
certainly the most gifted.7 After a very short visit to Paris with hi. 
family in 1818, Louis returned to his maternal grandparents, living in 
Boynes. Jaoques Adams and Jrarianne Bourassin never knew that they W8re 
raising a ohild destined to combat for his rights, as they had in 1793.8 
They gaTe him a training of 'Which evidenoe was to be found in all his works I 
lSee map on page 4. 
2touis Veuillot, corres,;:danoe (PariSI Lethielleux, 1932), M. Alexis Fay, 
11 octobre 1872, XII, • 
3See map on ~ge 4. 
4C• Lecigne, t£Uis VeuiUot, (Paris. Lethielleux, 1923), p. 11. 
SRe tore out he pages ... he learned them fram his primer La Croix de Dieu, 
6s0 as not to have -to learn them. twioe. - -
~e was first in his cla.as. 
He used the PrimeT as a W9apon on his fellow stUdents. 
8touis Veuillot, ~.!.!.!! \ Pi.ris I Lethie11eux, 1930), p. 420-421. 
6 
7 
that deep love ot nature developed later in his masterly desoription in 
prose and poetry; that deep-seated love ot truth taught by the honest oart-
wright and his wife, seen in all his polemic writing; that nostalgia tor 
the quiet village lite, whioh is constantly appearing in his letters from 
Epoisie., Les Nouettes and Li vet J that simplicity which tlput one immediate-
ly at his ease.tls' 
Finally in 1824, Louis returned to his parents, trom whom he had heard 
nothing during all those years. Bis tirst meeting nth them awoke in his 
soul a need, whioh was to tind expression throughout his liter artection. 
Fran~ois Brice Veuillot and Marguerite-Marianne Adams had not heard ot 
Louis t attack ot smallpox. Louis had teared this and had asked his A.unt 
Rosalie, in whose carriole he travelled to Bercy, it a letter might not be 
sent.10 Who in Boynes but this lad would have had the idea to spend eight 
"sous" tor such a purpose I Here wa.s the Veuillot ot later days, who telt 
the need ot sending his sister, Elise, and his daughters a letter, which he 
knew they would be reading as they came up the stairs ot his home c 
Soeur, 
Montez vite, montez vite, vite, vitel Il TOUS attend ce 
pauvre papa. Il a une envie de vous embrasser qui ne peut 
dire. Pendant huit jours ses matinies n' ont pas eu leur joie. 
Ctitait bien, C'itait tres bien; mais ce nfetait pas cela. Il 
lui taut cette soeur, comma it nly en a pas, ces filles comme 
il n'y en a guere •. )(antez vitel entrez dans son cabinet. 
Bonjour, papal Voila. une DDlsiquel Gounod nlen fait pas de 
pareille, et les oiseaux du bon Dieu ne chantent pas si bien. 
)fais montes d.onc I 11 
9 Albert de Ilun, Jfa Vocation sociale (PariSI Lethielleux, 1908), p. 49. 
l°Eugene Veuillot:-L01ii. Veuinot (PariSI Victor Retaux, circa 1899), p. 8. 
llveuillot, CorrespODd&ice, Elise, Les Nouettes de Touraine, 16 octobre 
1869 X 220. -
8 
Louis had found his brother, who was to be associated with him as 
closely as possible, all the rest or his life. In his Libres penseurs he 
speaks of this, 12 while Eug~ne says 80 truly that each of them. entered im-
mediately and forever deep into the heart of the other.13 This almost pas-
sionate love of his only brother is evidenced in his correspondence by many 
references to their intercourse as children. Louis must have spoken often 
of the following incident, for he writes to Elise in 1868 from Epoisses: 
"quand nous sammss en route Eug~ne et moi loin de nos femmes, nous nOU8 
retrouvons au sortir de l'eco1e. Seu1e.ment, c'est lui qui porte 1e 
panier.,,14 
We feel his veneration for his dear father when he writes to Eugene 
from Rome in 1810, upon the birth of the latter's second son: "J'espere 
que vous comprenez l'impatience que jlai dlem.brasser Franrois Veui11ot. 
Cher fr~re~ qul i1 soit 1e vrai Fran~ois, ~'i1 ait ce courage, cette bonte, 
cette Justice de notre pJre."15 Even earlier he had written to Baron 
Prosper Guerrier de Dumast,18 telling him the sorrow he felt upon the death 
of his beloved unlettered, peasant father, March 15, 1839.17 Here already 
can be detected the truth-loving Veui110t of later days. He was never 
ashamed to write of his humble originsl Brice Veui11ot, the miller of 
12veui11ot, Libres penaeurs (Paris: Lethie11eux, 1925), Oeuvres Comp1~e8 
13V' 1er s'rie, $03. 
1 E. Veui11ot, ~. !!!., I, 9. 
14correspondance, 8 mai 1868, IX, 387. 
5Ibid., 17 avril 1870, X, 279. 
~6'ibI'd., 17 juin 1840, I, 100. 
7Ibid., F'vrier 1840, I, 92. 
-
9 
Noyers;18 Franjois Veuillot, ale oabaratier de Bercy"19 and tor,mer cooper 
Boynes; Marguerite-Marianne Adams, the illiterate, "Tu, sais lfhistoire de 
Bereyet Cilanire (II) renvoyee paree qufelle ne peut taire la leoture a 
haute voix, ni ecrire. Quipeut oruque notre mere avait besoin dfun 
seorE§tairellt20 
Although we have only one letter trom Louis to his parents it is a 
masterpieoe ot filial affection, mingled with firm determination to carry 
out his plan. 
Jfai vu avec peine qufon vous avait donne quelques inquietudes 
au sujet de mes risolutions. Jfespere que eela est pass' 
maintenant. Jfai fait ce que je devais faire et j'ai bien 
fait. Soyez persuades que pour avoir un peu de religion je 
nfen serai pas plus mauvais fr~re, ni mauvais fils. Kon ami 
Gustave Olivier mta rendu et ~ vous aussi un tr~s grand .ervioe. 
Quant ~ oeux qui pret'ndent le contraire 1aissez-les dire. 
ils par lent dans leur inter3t; jfagis dans le v8tre et dans 
le mien, vous en aure, un jour 1a preuve.21 
His ambitious mother advised further instruotion for her son, so that he 
might become a gentleman. Her desires were fulfilled. In ~ ~ Lorette, 
we have Louis' sad, bitter impressions of those days in the Bercy Eoole 
Mutuelle.22 Like the sohool-.master of Rimbaud23 Veuillotfs awakened the 
desire of reading and studying in his young pupil. The ohoice at literature 
was certainly not of the best: novels of Paul de Kook, of Lamothe-lADgcm,24 
yet it was not these that lett the deepest impression upon him. It was 
18Arohives of Mayor at Boyers. 
19Ibid., 17 juin 1840, I, 100. 
20Ibid., Eug~ne, 9 juil1et 1862, VII, 222. 
21Ibid., M. et Mme FrIUliOis Veui110t, AnoSne, 16 juin 1838, I, 56. 
22Op. cit., (Paris: Lethie11eux, 1924) III, ler serie, p. 9. 
~~id'S'tarki., Rimbaud (H. Y. : Horton, 1938), p. 40. Aveuillot Rome ... t_e~~~.~1~9~-~2~O~.~ ______________________________ ~ 
10 
those read in his grandfather's library at Boyne: the Bible, Ablanach!!. 
Jlathier Lansberg or Double Liia!5eois,25 ~ quatre .!:!.!!. Aymon, Robinson 
-
crusoe, and some ot the novels of La Calprenltde.26 
In the spring ot 1827 Louis lett the village school. His family 
through necessity had to find employment for the oldest son. There were now 
two younger sisters, Annette and Elise. Louis did not wish to express his 
own desire: to study. HCJWeTer that is exactly 1¥bat he was going to do. 
This thirteen year old had very good penmanship and correct spelling. Mr. 
Brisson, his father's employer, ottered Louis a position as junior clerk in 
Mr. Fortune Delavigne's law of'f'ice. All the impressions made upon him by 
this are told most charmingly in ~!!. Lorette.27 
The years tollowing this complete change played a very important role 
in his future lif'e. Although liberals,28 his young companions were deeply 
interested in literature. It was here that Louis made those f'riendships so 
influencing his later lite: Soribe, Casmir Delav1gne, Gustave Olivier, 
Emile Perrin, Jules and Natalis de Wallly, Damas-Rinard, Louis )4onrose, 
Auguste Barbier, and Henri 'de Latouche. These initiated the young lIl8ll into 
the artistic and literary lite of'the day. They loaned him books-among the 
f'irst La Nouvelle Helo!ae--theatre ticxets."vous rappelez-voua tu'un jour, 
sur une lettre de yous, il (Bocage] me donna un billet pour la Porte-Saint-
»art in? Et voile. oomment un bienf'ait n'est jamais perdu.-29 Hanver it was 
~5Ibid.; Correspondence IV, 69. 
eaOiDi et LOrette, p.tO. 
~~. c~., p.i!. 
2 Ibid., pp.13-l4. 
-11 
in company with Olivier that he received his penchant for the classics, 
especially the XVII century French, whicJ:11fB.s going to keep him from the 
r~tic tendencies of the day, of which he speaks in his Satires.30 He had 
been in contact with them as is evidenced by his remark to Jules de Wailly 
that he bad returned all his books before leaving Paris for Rouen; "un seul 
Tolume est chez Gustave, clest un volume de Sohiller, i1 est dans son salon, 
sur sa table ou son piano.a31 
In a word he was oompletely won by the oharms of a life devoted to 
literature, under every form. prose, poetry, novel, theatre, oritioism, 
history and phi~osophy. 'When returning trom errands he 'Would slip int.o the 
classes at the Sorbonne given by Cousin,32 Villema.in,33 or Guizot.34 In 
February 1830, he asked for end received a ticket for the premiere of 
Hernani.35 Hugo pramised him sucoess in 1Il"iting. Shortly betore this' 
Veuillot had had an article published in the Figaro, through the direotor 
Henri de Latouche, his intimate friend.36 It was in these offioes that he 
met George Sand, as well as at the home of the above mentioned friend. 
This peaceful and deoidedly pleasant existenoe 'Was to be soon disturbed 
by the Revolution of July 1830. .As he says: 
11 Y a trente neufs ans, on faisait une revolution a. Paris, 
qui me jetait dans la politique, la politique me oon-
duisait a Birigueux, Perigueux oontenait Auguste Testae ••• 31 
3~. Veuillot, Satires (Paris: Gawne Freres et Du.pr~, 
3icorrespondanoe, I. Jutes de Wailly, Rouen, 4 novembre ~"itfg., VIII, 150. . 
3~.' I, 167. 
3-J.Dl.C1., VIII, 230. , 3~. Veuillot, ~. oit.,' p. 36. 
-J!i. Veuillot, 2E,. "m'., p. 47. 
37Correspondance, ~Testas, 29 juillet 1869, X, 181. 
1863), p.87. 
1831, XII, 228. 
12 
His friend Olivier Fulgence suggested that Veuillot write the theatre notes 
tor the ~ de l:!. Seine-Inf'erieur. S8 His critical remarks raised many 
enemies. However he did not give himself' exclusively to this type of 
literary pursuit, for he wrote to his friend Emilien asking him tor copies 
ot the latter's poems.39 He mentions that Jules de Wailly had shown his, 
Veuillot t S verses, to Casimir Delavigne, who overwhelmed him with praise 
and encouragement: "Jugez si je suia content; je viens entin de Toir luire 
sur mon front un rayon de cette poetique aureole du geru.e que jtambitionne 
plus que tout au monde ,riO From this same confident we learn that he read 
Rabelais "with greatest "pleasure.a41 Nevertheless Louis himself felt that 
he did not have the t1Jne to give his muse full scope, for he writes: 
Et puis TOUS m'avez ordonne de vous ecrire en versl 
H6le.s I Hi1asl hi las I plein les quatre pages de _ 
1ettre est-ce.que j'ai encore que1que chose de cammun 
avec 1a p088ie, moil Je Buis journaliste, je ne fais 
plus de vers, je fais de teu111eton, 1a necessite de 
l'e.rticle spectacle a tUG l'ode, le. stance, la tirade, 
Itilegie ~ tutti, je vous parle ittiien parce que c'est 
pour vous 1& langue des souvenirs. _ 
Evidently the young journalist was giving hi. full measure ot ability, 
tor atter one year on the ~ ~ l:!. Seine-Inf'erieur 1831-1832 he became 
·P6rigourdin jusque par-dessus la levre superieur at s1 occupe de mes im-
portantes tonctions de g'rant redacteur en chet du ~ria1 de l:!. Dordogne 
S8E• Veui11ot, ~. cit., p. 50. Founded by:M. Hebert: l.name as given 
3 abo~e, 2.Echo-cfe ~en, 3.Nouvelliste. 9£orrespon~e:-15 avril la3l, L, 3. (earliest letter extant). Travelling 
4Qactor of' the Fontainb1eau theatre. 
41Ibi~., mai 1831, pp. 4-5. 
42:Ibid., mai 1831, pp. 4-5. 
Ibid., M. Jules de ~illy, 20 aeptembre 1832, XII, 228 (Rouen). 
-
13 
que je n' ai pas ~be eu 1e temps d t eorire a Olivier. ni a vous • ..43 Yet by 
April 1835 he evidently had .found time .for he sends Gustave the .following 
interesting oommunioation: 
As-tu lu dans Ie MSmoria1. un .feuilleton intitulee 1& 
Famille at.flig'e? Je ne sai8 pas si oela ttaura .fait 
plaisir mais je ne orois pas que oela ttait.faohe. Je 
ttai par1' un jour de oe souvenir eorit au milieu de 
ton malheur, et tu m' as engage a 1 t 1m.primsr. Tout 
s'est passe oemma je le raoonte et je ntai ohange que 
quelques mots a ma primitive narration. Garde en 
mSmoire de moi, mon ami, oe portrait de ta Ere et de 
toi; surtout ne orois pas que jtaie vou1u .faire une 
so~ne arrangee et des sentiments de reuil1etons.44 
, 
Onoe well established as an outstanding journalist in the provinoes, he 
was oalled to Paris by Guizot to take over the editorship o.f the Charte ~ 
~;45 then in turn. as eaoh newspaper went out or oiroulation: the~, 
and the Moniteur parisien. He re.fused the editorship o.f the ~..!!! l:! 
Religi~~ and the Univers,46 the Constitutionnel and the Debats.41 
This was despite ..mat he had written to Gustave Olivier from Perigueux 
in Deoember 1834: "Je ne me ferai pas journaliste a. Paris: je n'ai pas de 
style et je ne veux plus fue journaliste au General Bugeaud."48 Looking 
back at these years later, he would say: 
La vooation d'eorivain est laborieuse et perilleuse, 
.11e a de grandes seduotions, qui bient~t, quand on 
est engage, paraissent de grandes illusions. Ceoi 
n'eat pas une plainte, otest un avis. Ma vooation 
43Ibid., M. Jules de Wailly, 11 daoembre 1832 (Perigueux) XII, 231. 
44:Ibid •• M. Gustav. Olivier, Perigueux, avril 1835. I, 16-11. 
4SIbid., Paris, 2' nov8lllbre 1836. M. Parrot-La Garenne, a la Couture (Dor-
dogne), I, 23. 
:;count d'Haussonvill~,.Laoorda.ire (st. Louis, Herder, 1913), p. 11. 
48,Andre Be11essort. EtuClfs !! f'lgures (Paris: Blond et Gay, 1920), p. 19. 
Corres ondanoe, I, %2. 
m
'
est obare. mais je ne l'ai pas ohoisie; elle s'est im-
posee \. moi.49 
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Despite the imposition of this work. he found time to write a novel, a.s he 
.rites to his friend Armand d'Hautefort at the end of 1831: 
Mon oher .Armand. de vous envoie par M. Oazamajour, que 
j'ai et6 surpris de voir ici, la bStise qualifiee de 
romanoe que vous m' avez demandee. Eugme vous le donnera. 
mais je vous en prie, n'en faites point de bruit, gardez-
le pour VOUSJ je ne me soucie nullement d'altmenter les 
petits caquets de ooncert, non pour mOi, un jeune homme 
ne perd pas grand' ohose \. oes cancans-l\'; mais pour 
d·autre. Je ne veux point qu'on me suppose encore amour ewe 
lorsqu'& peine je l'ai 't6 autrefois. J'ai bien autre 
ohose en t'te et en. coeur pour le momgnt. qu 'une amourette 
de provinoe. J'ai epouse mes soeurs. 0 
Indeed he had muoh else in hand. He had arranged for his sisters to be 
plaoed in a boarding sohool, so as not to be exposed to the trials to Which 
he had been in the Eoole Mutuelle de Beroy. We know from his oomments in 
HonnA~.~ how his surroundings weighed upon him.51 Nevertheless this 
was necessary for his future literary development. His apprentioeship in-
troduced him to persons Who were going to playa very important part in his 
life: Guizot. Thiers, Masson, Edouard Thierry, Edouard Ourliac,M. de 
Rmnusat, M. Romieu, Theophile Gautier, Am6dee Gabourd. It 1I8.S in the of-
fices of ~ ~ that the following interesting oonversation took place; 
between ~chelet and the young Veuillot: 
49 
-Vous devez hre bourguignon?--OUi, bourguignon par 
mon pare, _is gltinais ou beauceron par lila mire et le 
lieu de ma naissance.--C'est bien oe1a, s"oria ~chelet 
Correspondanoe, Paris, 27 lQ8.i 1857, A unanoien eleve du petitesfm1naire 
de Saint-PI, VI, 42., 
50Correspondance, XII, 242. 
5 
de son ton inspir': bourguinon et beauoeron, la vigne 
et Ie ble, Ie vin et Ie pain, les deux nobles produits 
de la noble Franoe, les deux grands fortifiants de 
l'hamme; votre style me l'avait dit. Vous ferez des 
oeuvres puissantes; eto •••• 52 
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However, it was not only Michelet, who was going to prophesy a great 
literary future for the young man, for he was sent to ~oon to help fta la 
campagne electorale de Lamartine."53 This journey undertaken at the request 
of the Moniteur ~ ~ parisien was to take Veuillot to many places, but 
finally back to Perigueux,from which he wrote of his pleasure in reading 
aloud to M. Lavareille. "Les plaisirs d'Esoroire et les fonctions que vous 
m'avez d~leguees aupr~s de votre meil1eur malade, me retiendront plus long-
tamps que je n'avais d'abord pense. a54 He likewise saw his broth~r Eugene, 
who was on the staff of the Memoriai ~ 1a Dordogne.55 
Upon his return to Paris, the mental anxiety whioh had weighed upon 
him, for many months, was partially removed by the suggested journey to 
Italy and the Levant with his friend Gustave 01ivier-Fulgenc~ and his wife. 
This was to bring him into the Catholic churoh and start him off on his real 
literary work. 
When he returned from Rome, Louis Veuillot published a series of im-
portant works. They were the first flowering of his new born literary 
energy: f!! P81erinages ~ Suisse (1839), Pierr.e Saintive (1840), ~ Saint-
Rosaire meditee (1840), LtEpouse imaginaire (1840), ~ ~ [Agnes ~ 
52 1 E. Veuillot, ~. cit., p. 14. 
53Correspondanoe, Ie mars 1839, [1] M. Gustave Olivier, I, 82. 
54Ibid., M. Vidal docteur~edecin et oonseil1er de prefeoture a Perigueux, 
55Chlteau dtEscroire, (Parigord), 1835, I, 17. 
E. V'$Uillot 0'0. c1tlLlL -»~. '.l17~ 
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x,au'V~] (1842), ~ ~ Lorette (1841 first edition; 1843 seoond edition). 
--Eaoh one bore the oaohet of personal experienoe, yet not offensi'Vely so. 
ltis return to the Churoh after his interviews with Father Rosaven, S.J., 
seemed to impel his innate talent to express itself. 
It was' not a new experienoe, for as early as 1836, he had written to 
Gustave Olivier-Fulgenoe: 
Quand quelques lueurs pas sent dans mon ooeur. quand je 
me sens bien malheureux, bien bas, bien mis'rable, 
j louvre au hasard 1 t Imitation de J,,"sus-Christ que tu 
m!as dann~e, je lis un verset,~e verse quelques 
lar.mes; ces larmes entrain~nt avec elles mon ~tion 
oomme un torrent empcrterait quelques paroelles d'or, 
et je retambe aussitSt plus que jamais froid et vide.56 
Also in 1834 he had expressed to this s~e oonfident his reasons for a laok 
of appreciation of a supposedly renowned orator at P6rigueux as follows: 
"Je crois volontiers qu'il n'a pas lu l'Imitati~. Clest pourtant le livre 
des predioateurs.-57 One sees that he had realized the need of seeking 
strength in the truths of religion, like Lamartine and many other Frenoh 
writers. Naw it was the need of telling others of his great treasure. 
He had not oome to the truth through the paths of art like Huysmans, 
although he says: "Ltart est la ~rit~, mais pas la r6alit,.-58 Yet he did 
know and appreciate its beauties for he wrote to Eugene from Venice in l838s 
"je vais voir toute la journ'e los tableaux de Paul V'ron~se et du Titien.ft5S 
He seemed to have assimilated from his readings and study of art at first 
~;'correspondanoe, Perigueux, 19 septemhre, I, 20. 
Ibid., tin alcembre, I, 14. 
58"hid., M. Emile Lafon, 6 mars 1868, IX, 311. 
59Ib1d., 25 mai (post-soriptum), I, 49. 
-
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}UU1d, a gift for oomp1ete yet detailed oomposition. He shows this in his 
descriptive passages in letters sent from Italy and Switzerland during this 
journey. 
Je ne suis plus au courant, sans auoun doute: 1e flot 
qui passait quand je vaus ai quitt~s, qu'est-il devenu? 
Nous 6tions alors a l·age o~ le fleuve des,pensees, des, 
tmpressions, des passions est tumultueux, bruyant; mais 
si rapide, si rapide, qU'a grand'peine l'oeil en suit 
1e oours. Ses vagues se suooedent grosses oamme des 
montagnes, et s'enfonoent pres de 1~ dans une envahis-
sante mer qui s'appelle Itoub1i; plus vite, h'lasl 
qu'une 1arme ne se s~ohe aux paupieres dtune veuve, et 
qutun ata.me de rosee ne disparait au 801ei1.60 
Ce paysage me pIa! t, .1 t aime ll-bas ce bouquet de sap ins 
au milieu des sables.51 . 
La oiel etait assez oouvert; l'air etait tranquille, 
frais, embaume. Je pensais l tOi, a nos soeurs, a nos 
parents aussi, lorsque tout a ooup mes pens'esohanglJrent 
de oours. Nous &tions arri~s sur une petite oolline 
couverte de ohanes, de bru~res, at de toug~res, avec 
un petit ravin ~ gauohe, et, de ohaque oate de 1& route, 
des toss's oreuses dans une boue rou~eatre, Ie tout s1 
semhlable ~ la route de ch!teau-ltEv&que [village near 
Perigueux], que je ne savais oh jten etais. MAma 
veg'tation, mame disposition des 1ieux; un attelage et 
une voiture qulon pouvait croire l Cameron (man who 
rented carriages at P~igueux], des mots fran~ais 
derri~re moi, devant moi des interjeotions de oocher 
qulon pouvait prendre pour du patoisJ62 
Likewise he had resumed his theories of art in 1869 in a very succinot man-
ner: 
La vraie tHiorie de l'art n'.at pas de tirer un portrait 
6OIbid., A Mm. Armand dfHautefort, Albert de Calvimont, Henri Parrot, 
-J ' 'Il 'It.. ustin Peyrot, L8onoePessard, Eugene de l'Isle, Eugene Veuillot, Naples, 
613 avril 18f8, I, 29-30. 
6~i~., Anoone, 9 jui11et, 1838, I, 65. 
Ibi ., ~onane (Tosoane), 5 mai 1838~ I, 39. 
-
qui ressemble au mod~le; il faut au contraire d'gager 
de la figure apparente le trait sup'rieur ob l'esprit 
peut l'elever quelquetois. L'affaire de l'artiste est 
de taire beau. Que le mod~le surnage pour ressembler. 
Nous avons tous en nous ce que Dieu y avait mise L'ar-
tiste, dou' po~r cela, devine, d'couvre et restitue 
cette beaut' premi~re. Nous devons nous~9me en taire 
autant. Nous devons nous resti~uer ~ la beaut', faire 
notre portrait en beau. ~las I 3 
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These thoughts were the result of the efforts he himself had made during the 
intervening years. At the time, .his mind 'WaS busy with quite other thouglIts 
He urges his brother to learn English: 
, -
Apprends l'anglais. C'est une langue bonne a con-
naitre; mais ne fais pas comme moi, qui n'ai jamais 
pu avancer dans aucune grammaire plus loin que les 
pronams ••• ton anglais si tu viens ~ bout, nous 
servira pour cela [to earn liv~il mais il fautstbso-
lument qu 'un des deux apprenne a fond le latin. 
From future events it is evident that Louis became the Latin scholar, for he 
translated the Encyclicals, whioh being published in the Univers caused it 
to be suppressed. Nevertheless his anxiety at this time was for his two 
sisters, of whom he reminds his brother, "tu sais que nous avona nos soeurs 
" 
• pourvoir d t abord.u65 In this same letter he pays a compliment to Eugene, 
which indicates wh6re his thoughts were: 
Je veux te faire un compliment, mon ami: je vois du 
progr~s dans tes lettres; Ie style sly forme, sans 
que Ie coeur y paraisse moins. Cultive cela: nous 
en tirerons profit ••• ainsi, bien-aima fr~re, n'ai 
pas peur: nous nous reverrons ensemble, et nous 
utiliserons notre temps mieux que nous ne l'avons fait 
~ la Sourdi~re.66 
63Ibid., M. Arsene Houss~ye, Paris, 26 mai, X, 143. 
~i~~~.' Venise, 24 mai 1838, I, 46-47. 
1 ., Fribourg, 9 jui11et 1838, I, 63 •. 
6cIbia., I, 62-63 passim. See map. Offices of La Paix. 
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This was to relieve his brother's mind concerning their future, for 
like HUysmans' Durtal, Veuillot had considered beooming a priest. He had 
gone to Fribourg to the Jesuits' seminary to make a retreat to deoide this 
matter. Reverend Father Geoffrey, S.J. oonvinced him that his interests, 
his family duties, and his christian duties oalled him to Paris.67 Even 
before that retreat in answer to a protest from Eug~ne to the effect that 
Gustave 01ivier-Fu1;enoe had oontinued journa1imn after his oonversion, 
Louis had answered: 
Gustave faisait bien; j 1 essayerai de faire bien dtautre 
fagon. Je ne mtinterdis pas, d f ai11eurs, de faire 
passer i~ et 1\ un artiole inoffensif, ou qui d'fendrait 
1a verit~, mais la vraie v6rit~, bien olai~e, bien 
authentique et bien pure de tout soup~on.6 
Before returning to Paris to begin his work, Veui110t made a pilgrim-
age on foot through the cantons of Fribourg, Berne, Unterwa1den, Luoerne, 
and Schwitz, oontinuing the journey in a carriage to Zurich and Bale.69 
From this latter city he wrote Eug~e the first of August, ·vite, enfant, 
vite une lettre a ParisZn70 However he did stop at the "Pension laIque" in 
Brie-Camte-Robert, Where his sisters were at sohoo1, before he hurried on. 
By the fifteenth of Ootober he had his manusoript ready for the printers, 
but it only appeared for sale at the end of February 1839. 
~ P~lerinages ~ Suisse was a work, whioh showed the future literary 
skill of the author. The baokground was based on personal experienoes for 
~~i~i~.' Eug~ne, Ritteraonwyl, (Schwitz), 30 juil1et 1838, I, 71-72 • 
• , Fribourg, 9 ju111et, 1838, I, 65. 
69Ibid., Eug~ne, Ritter.onwyl, 30 juil1et 1838, I, 72. 
70Ibid., I, 74. 
-
he says: 
Comme mon livre aura surtout pour but les p'lerinages 
divers, il n'ost pas n~l ~ue jten vois quelques-uns. 
Je profiterai du retard [oaused by the delay of his 
trunk] pour courrir jusqu'A Notre D~e de la Pierre 
[Maria-stein] pelerins.ge assez cel~bre de ce pays. 71 
20 
Also the people were true to life tor "je n'ai pas voyage non plus en &B-
b~ci1e J Apr~s et mAma avant les rochers et les cascades, jtai voulu voir 
les hammes, je los ai vus. Peut-&tro on tirorons-nous quelque chose dlin-
t'ressant. ft72 It was recognized at once, despite the apparent obscurity of 
the author, as the following quotations sh~: 
II parait quton vend la contrefaion des P~lerinages ~ 
Bruxelles. Tiche done de t'en procurer un exe.mplaire: 
je voudrais bien voir la figure que Cfa a. 73 
Demandez aussi ~ mon fr~re un exe.mplaire de la 
troisi~ 'dition des Pelerinages, que vous est destine.74 
La quatrieme ~dition des P6lerinages a paru; comment 
puis-je te l'envoyer? Les desseins de Perrin75 sont 
mal grav~s, et Gustave Olivier (the publisher) y a 
ajoute une image de l"glise de Fribourg en Brisgau, 
qulil a pris pour oelle de Fribourg en Suisse. De 
plus il a mis sur Ie faux-titre du second volume une 
estampille repr~senta.nt troi.s carpes. 76 
II (Gustave Olivier-Fulgencil dit qu'il r'tmprimera 
l'an prochain 3300 autres Pelerinages de Suisse (o'est 
Ie ohitfre).77 --
Burret • ;. • a 4it: Je ne comprends pas ce que Veuillot 
a contro Janin \.Jules Janin d., Journal des Debats): il 
~;i~~~· 7 2., Rittersohwyl, 31 juil1et 1838, I, 71. 
7;'tbid., Eugene, mars 1840 (probablement), I, 94. 
7SIbid., M. Edmond Leclerc, Mostagane.m, Ie 6 juin 1841, I, 189. 
Ibid., Emile Perrin ot Fortun~ Delavignels offioe. ~~espondanoe, Eug~ne, mercredi, 18 septembre 1841, I, 231. 
Ibid., I, 232. 
-
ne sait dono pas que Janin a fait mettre aux Pelerinages 
une oouverture de vingt francs?78 
Quant aux P~lerinages, ils se vendent oomma du poivre.79 
This was followed in June 1840 by a novel: Pierre Saintive, and a 
21 
spiritual book: M6ditations sur le Rosaire. Of these Veuillot gives the 
general consensus in his oorrespondence. 
Je viens de faire para~tre un petit roman, meilleur par 
~tention que par le fait; il est intitule Pierre 
Saintive. On imprime aussi dans ce moment -un tout 
petit volume de Meditations sur Ie Rosaire. e .Je ne 
puis vous adresser Saintive,-qlli:ae mtappartient pas: 
j'ai eu la niaiserie de Ie vendre tout entier au 
libraire, ainsi que les Pelerinages, qui seraient une 
fortune si jj a avais gard'~ la proprie~a. Mais 
Ie Rosaire est ~ moi, je vous l'enverrai. 
Of the latter he had told M. Prosper Guerrier de Dumast on the seven-
teenth that he did not know what its suooess would be, as it was oomposed 
of refleotions, prayers and poetry.8l The former was not as ereat a suc-
cess as the Pelerinages, ye~ received ample praise. Saint-~~rc Girardin 





II approuve campletement le'point de vue, exclusive-
ment chr'tien sous lequel je lui avais prtsent6 la 
question, et me fait en deux pages un eloge sans re-
serve de Pierre Saintive, dont jamais personne, ni 
toi (Eugen~ ni moi, n'a dit tant de bien. 11 en 
trouve la fable belle, les personnages ramarquable-
ment inventes, vivants, ne gestioulant pas, et la 
conclusion haute et morale, tout en regrettant comma 
tout Ie monde, exoepte moi, que Saintive et Ther~se 
[hero and h~roincil ne fassent pas une multitude 
d'enfants.82 . 
septembre 1841, I, 236. 
de Dumast, 28 janvier 1842, I, 255. 
l'Abb6 Morisseau, 26 juin 1840, I, 104. 
99-100. 
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~ery shortly after this Veuillot published in the Correspondant, l'Epouse 
imaginaire.83 As this work was reedited in Historiettes et fantaisies, it 
-~11 be spoken of'later. 
It may be asked haw it was possible for Veuillot to write so much and 
yet earn his living. He was an "attache au cabinet du ministre," without 
a "feuille de pr'sence." This gave him all the time he needed for his 
writing, which already included articles in the Universe He had begun work 
on his first truly autobiographical work ~ .!! Lorette, when General 
Bugeaud urged Louis to go with him to Algiers. The latter had been named 
Governor General the twenty-ninth of December 1840. Veuillot accepted 
willingly but realized the necessity of completing his new book in order to 
provide for his sisters and brother during his absence. This required re-
doubled effort on his part, nevertheless on the twenty-fourth of January 
1841 he could tell his friend M. de Dumast, "Ie 11 vre est fait, "84 (the 
second VOlume]. He had begun in August 1840, for he oonfided to Eugene, 
"je refais Rome moderne."85The manusoript was handed over to the publisher 
0livier-Fulgence [Canuet] early in February. 
By the twenty-fourth Louis was already in Algiers with the new Governor 
General. His description of the view of the "White City" from the sea, 
fills the mind of one who has ever seen it, racing baok over cherished 
memories. Most of the correspondenoe speaking of these six months in 
::Ibi~.' M. L'Abbe Morisseau, 10, decembre 1840, I, 131. 
Ib ., Paris, I, 135. 
85Ibid., I, 116. This had been published in 1838 in the Dictionnaire de 1a 
OOiiVersation et de la lecture. 
--------
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,Algiers finds place in the book he planned to publish upon his return, ~ 
Frangais ~ Alg~rie,86 but which was only completed in 1845. However there 
-
are roany interesting side-lights. He tells Edmond Leclerc of his literary 
pursuits: reading Racine and Hugo. 
Je vous dirai que l'autre jour, ayant trouve un volume 
de Racine, jlai lu Ph~dre, et que j'en ai pleura comme 
un parapluie. Je n'ose plus lire Racine et je ne puis 
lire Hugo. SUis-je trop jeune? suis-je trop vie~~? 
Pourtant Hugo est un grand po~te; maia crest Ie po~te 
des petits gens, tout grand po~e qu'il est. II pourra 
devenir Ie po~te de tous les ages, si, dans deux ans, 
il veut se mettre serieusement ~ faire des vers; mais 
jlai peur qu'il ne donne dans l'econamie politique; 
il est assez po~te pour cela.87 
!hI Mon Cassagnac, vous ~tes injuste pour Racine: il 
a du bon, il fait bien les verse Quelle har-monieJ 
quelle souplessel et aussi, 10rsqu'i1 Ie veut, quelle 
chaste passion188 
Also, he must have been receiving the Journal des Debats because he includes 
a typically Janin episode in the same letter. It is written in perfect 
imitation of that author's style, "tourneur de phrase," and vocabulary, be-
ginning: ~ous n'y ~te$ pas du tout, dit Janin a son tour, et votre 
critique, mon cher, me fait pitie. Mais lisez un peu, je vous en prie, 
- Euripede, que je viens de paroourir, et voyez ou Racine a manque."89 In 
reading over this periodical Veuil10t also learned of the success of the 
first edition of Rame et Lorett~: "Je voia dans Ie Journal des Debats que 
mon livre a paru. Jlespere que vous [M. Edmond Lecler~ l'avez eu des 
86Ibid., Eugene, 20 avril 1841, I, 153. Louis speaks of a report he sent 
to Guizot of 18 pages "papier \ ministre." 
87Ibid., 7 aottt 1841, 1,.225-226. . .. 
88Ibid., Mozqbrenna, djemark e1 Tany 1256 (Alger mai 1845 1841), I, 184. 
8~., I, 184-185. 
- -
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pr~ers ••• Vous jugerez slil convient que vous portiez les deux ouvrages. 
('fi!lerinages: tro1si~me editiozil (quel bate de motl) ~ Saint-Marc Girar-
din."90 This autobiography really called forth his recognition as the fore-
DOst ~Titer of the new Catholic school. It had been published early in 
June, end by September the edition was almost completely exhausted and the 
publisher speaking of a new edition for Easter.91 This called for much 
work, yet by the end of the same month Veuillot tells Eugene: 
~e parles-tu de seconde edition de Rome et Lorette 
pour l'annee prochaine? Sache que 9~xemplaires 
ont 't' en1ev's, et que la seconde edition va se 
fabriquer incessament. Je la prepare avec llaide 
utile de M. Guerrier de Dumast, qui a la bont' de 
venir a cet effet passer deux heures chez moi tous 
les jours. Nous avons fait de LIIntroduction Un 
chef-d'oeuvre: clest nettoye,clest brossl, clest 
frotte, olest ponotue ••• &hl mais ••• J'a1 ravage 
beaucoup Ie volume II. J'en expulse toute es~oe 
de charge et dtidies politiques de nature ~ me 
fer.mer nlimporte quelles portes de France ou d'Italie. 
Jlyajoute deux ou trois chapitres et va donoS ••• 
Gustave tire cette fois 8. 3000, et pretend que j' en 
recevrai 2000 francs et quelques fractions; il 
vendra 4 francs.92 
He added to this in November: "Tu auras donc Ie plaisir, s1 plaisir il y a, 
de lire un tome II tout neur. a93 This work was translated into German, an 
honor of which Louis speaks on the seventeenth of June, 1842: 





Je euis enohante 4.1~re babille en allemand, non pour 
la gloriole, il n'y en a point l~, et crest un honneur 
qu'obtiennent avant noue les plus detestables et les 
plus plats des ramanciers franeais, mais clest pour 
Mostaganem, le 6 juin 1841, I, 189. 
Eug~ne, mercredi, 18 septembre 1841, I, 232. 
I, 240. . 
Paris, 25 novembre 1841, I, 249. 
1 I id'e que cette traduction me contente. Oh I que 
cell. me donne de courage' faites je vous en prie, 
l'achat d'un de ces livres allemande at envoyez-le-
moi.94 
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Again he writes of this on the twelfth of July: -M. de Dumast m"crit de 
PrUsse que tous mes ouvrages sont traduits en All~d et tantSt epuises. 
Cell. me fait de 11. jambe."95 While he assures his friend M. de Dumast of 
hiS pleasure: 
Votre cure de Reutlinden est charmant •• 1 J'ecrirai 
aujourd'hui ou demain e. ce digne homme: il verra que 
j,avais prevenu ses critiques; l'jnglais et le Prussien 
ont disparu de la seconde edition; quant aux Autrichiens 
j'ignore ce que j ten ai pu dire; at sur les poesies 
catholiques d'Allemagne je donnerai satisfaction dans 
un post-scriptum. 
Je vous remercie de ce que vous avez ecrit a l'auteur 
de Ram.und Loretto; il est s~ que si ses objections 
sont:;fu~s je miy rendra1, et peut~tre serait-il 
encore temps de le faire par post-scriptum~ si oette 
traduction m'arrivait dans quelques jours. 6 
However he did not permit his joy in success to prevent him fram being 
au courant of the politics of the day. He was still nominally under the 
Ministry. On September 25, 1841, he had written Eug~ne, 
Cher fr~re, ce matin je suls alle d~jeuner chez M. 
Guizot. Je ne me doutais de rien, je portais aux 
enfants les babioles que tu as vuea et les trois 
volumes de Ge.bourd [Histoire de France par Amedee 
Gabourd], chet ou aous-chet de-bureau dans le 
Ministre de l'int'rieur d'alors ,~u'il m'avait 
oharge de presenter ••• (remettreJ \ S. Ex.97 
The Minister had then told Veuillot that he was to go back to Algiers, and 
94Ibid., Paris, I, 308~ 
9srsrcr., I, 310. 
96Ibid., 10 et 11 juillet 1842, I, 309-310. 9~Ibid., I, 234. 
Louis resumes the oonversation thus, 1n the same letter:. 
Eooutez, MOnsieur Ie Ministre, ajoutai-je, me prenez 
vous ~ Totre servioe? -- Oui, me dit-il avec un 
sourire tr~s tendre. -- Eh bien, je suis oontent ••• 
:Me voil~ .Am.bassadeur [in Algiers). M. Guizot n' a 
jamais lQohe personne. 
Yet he never returned there, tor reasons unknown, even to Eug~ne,98 
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save in a vague way, through a letter of the seoond of May 1842: "Quant ~ 
una lattre de M. Guizot, je ne frequente plus M. Guizot. Je suis reste s1 
l\ ~ longtsmps sans Y para1tre, a cause de llUnivers, que je nlose plus montrer 
mon museau par l~. On me demanderait s1 je reviens d'.A:frique. Je ne mIen 
" h'" suis pas fao e. Autant vaut plus tat que plus tard. n99 
There were as well other literary occupations which delighted him: 
Depuis deux ou trois jours, je ne taia rien, je flane, 
je bouquine; je cultive Mme de Maintenon. Jfai aohete 
pour vingt soua, au coin de la rue du Bac, .. 1es curieux 
M6moires de 1a Beaumelle -- 10 volumes, -. • • • at 
cette fecture-mten apprend long sur la politique. Je 
suia toujours monarchiste, et plus que jamais convainiu 
que 1& monarch1e est flam bee et qu'elle ne l'a pas vole. , 
Nous allons & du nouveau, et nous sommes bons de nous 
battre pour de se.mblables guenilles; rnais il faut tou-
jours un sabot ~ cette enorme diligence de Ifhuman1te 
qui est toujours sur une pente rapide.100 
However it was not political reading that called forth his literary critical 
talent. An article published by his friend Leclerc after a visit to Rochers 
called forth this masterly letter, quoted in,full: 
Je viens de lire votre affaire, et o'est vraiment tree 
joliment, d'un bon go~t, dlune m~oire, d'un instinct, 
998E• Veuillot, OPe cit~, p. 270. 9 --Ibid., I, 284~ 
O~Ibid., Eug~ne, Paris, 25 novembre 1841, I, 250. 
-
d'un honnatet~ qui font"oontinuelle.ment plaisir. C'est 
eorire en hamme qui a toujours une chemise blanohe, et 
qui ne depense pas son esprit comme un enriohi son ar-
gent, moitie pour faire montre et Ie reste par sp~cula­
tion. La. d6oeption y est oharmante; toutes les fob 
qulelle vient, on l'attend; elle se fait presque desirer. 
Entin MIne de Sevign6, oui, Mme de Sevigne en personne 
aura it aimS oela. 
Quel domme.ge, mon cher ami, que TOUS n'avez pas pu 
tout comprendre et par oonsequent tout pu direl En 
lisant, je me depitais oontre vous. II y a trois 
quarts de votre narration que je n'aurais jamais ima-
gin's, et je ne pourrais jamais si bien faire l'autre 
quart, lillie il y a un oinquiime quart auquel vous 
n' avez pas seulement pense et dont je me serah, moi 
qui vous parI •• tir~ jolim.ent. Je l'entreprendrai 
peut-6tre un jour, pour avoir oooasion de o'lebrer tout 
a mon aise oe que je trouve si oharmant dans votre 
travail. Ahl ohien (reverence garde) de n'avoir 
point vu la femme qui aimait tant Bourdaloue qui se 
reproohait si ingenument, aux approohes de p~ques, 
d'aimer trop sa fille, qui doutait si tristement de la 
tendresse de oette froide personne, qui avait tant de 
jours pleins d'angoisses dans sa b~lle existenoe, qui 
se oroyait jans~niste et qui l'etait moins que vousl 
Voila Ie d~faut de votre artiole: il y manque deux 
pages, qui sont Ie serieux, Ie grave, Ie douleureux 
de oette plaisante et aimable et facile vie. Vous 
faites de Mme de S~vign' Ie portrait Ie plus frais, Ie 
plus elegant, Ie plus souriant, Ie plus pomponnt: 
mais elle avait un pli au front que je n'y retrouve 
pas; mais, entre ohien et loup, sous oes grands arbres 
ob elle aimait tant • raver de sa fille, elle ravait \ 
quelque ohose enoore que vous ne dites pas; et si vous 
ne montrez point ce pli sur son front, si vous ne dites 
point quel 'tait oe rAve dans son ooeur, Ie portrait 
n'est pas fini. C'est une lacune effroyable, et Ie 
mal est que vous ne Ie sachiez point. 
Vous allez partir. Malgre les quarant .. SQUS que 
je vous dois, je ne sais point si j'aurai Ie temps de 
vous aller voir. Je veux pourtant que vous emportiez 
mes compliments sinc~res, at que vous connaissiez sur 
Ie mAme subjat mes regrets, qui sont aussi vits et 
sino~res que mes compliments: o'est pourquoi je vous 
~orit. He -'prisez.point ce queje vous dis la. 
Songez-y quand vous serez en voiture--car que faire 
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en voiture \. moins que l' on ne songe? --et promettez-vous 
quand vous aurez de loisir, de lire un peu Bourdaloue ou 
Nioole (mais il est seo cemme une vieil1e peau) comme 
vous avez visit' 1es Rochers, par d~votion seulement pour 
oe que },he de S~vigne aimait. Ne dites point que c"tait 
de son tamps, qu'el1e s'est trompae. -- 11 Y a toujours 
quelque ohose de vrai au fond de l'erreur d'un esprit 
comme celui de },he de S&'vigne -- (ceoi est d'un bon 
auteur) -- et 1a moindre lumi~re que vous en pourrez 
tirer ~olairera beaucoup d'admirab1es choses que vous 
ne souPionnez pas. 
Adieu. Voyagez heureusement. Je vous plaoe, comme 
c'est mon droit, sous la garde des bons anges. Puis sent-
ils, en mame tamps que vos yeux s' ouvriront sur les mer-
veilles de la nature, reporter votre esprit jusqu'~ 
l'Auteur de ces belles choses, et faire en sorte qulun 
coeur et qutune lme qulil a aussi formes, ne soient pas 
moins intelligents ~ le reoonnattre, a le louer et a 
l'honorer que ses pauvres creatures, le brin d'herbe 
et l' oiseaul Croyez ~ mon affection chretienne .101 
To all this aotivity was added that of another publioation: Agnas.!! 
Lauvens, begun in September 1841, lOa he was still working on it in April 
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1842. Never had a work cost him. so much effort. He attributed this to his 
method of constructing the work: Itj' avais commence par les derniers 
chapitres, et c'est une mauvaise methode."103 He oonsidered this book of 
no great consequence, and published it unsigned, because of "la r~pugnance 
~ voir mon nom dans les journaux. nlO4 The first edition of 1500105 was soon 
exhausted and a seoond needed. lOG With this in mind he asked the Abbe 
Morisseau for suggestions, adding "les jugements sont divers sur ce livre: 
101 10 Ibid., Septembre, 1841, I, 238-240. 
2ibid., Eug~ne, Septembre 1841, I, 271. This work began with name Sub 
T'U1mi, which changed to La Soeur Saint-Louis before goinS t~ press, and 
10 when in the press recei~d its final name. 
103Ibid., Eugene, Paris, 14 avril, I, 221. 
4Ibid., L'Abb6 Morisseau, 29 juillet, 1842, I, 314. 
igSIbid., Eugen~, Paris, 24 avril 1842, I, 284. 




.il est fait pour un public particu1ier, et je desire seulement qu'i1 
arrive a cs publio_l~."107 It must have reaohed them for by 1870 it was 
, 't 'ghth d't' 108 already 1n 1 s e1 e 1 1on. 
Veuillot had had in mind all the time that he must provide a dowry for 
his sisters. This was aocomplished as he tells us in a letter to Eug~ne 
the twenty-seoond of April 1843: 
107Ibid. 
Alleluial la dot d'Annette est amass~e, 1e ban Dieu me 
l'a donn6e pour mes oeufs de p:ques ••• Gustave, apr~s 
avoir vendu a Mame, l'exploitation pendant quinze ans 
des P6lerinages et de Pierre Saintive, • • .m'en a 
graoieusamen'ticon05de Ia propri't~';' at moi j'ai vendu 
oe rest6 au sus dit Mama, en y joignant 1a propriete 
de Rome et Lorette et oelle de la Soeur Saint-Louis 
et oe1le~e Rosaire ••• 109 . 
l08Louis Veuillot, Agn.~s de Lauvens (Tours: Alfred Mame at fils, 1870), 
huiti~me ttdition, II vOTum:es;--
l09Correspondanoe, Paris, I, 376. A footnote says that Mama had sold 
200;000 oopies of ~ et Lorette to 1935, I, 72. 
CHAPTER III 
LtVNIVERS ET LES LIBRES PENSEURS 
As early as the seventeenth ot June 1840, Louis Veuillot had deoided 
that his life work was to be primarily journalistic. He had written to his 
close friend M. de Dumast: 
Lasse et d~goute de mes luttes, j'arrivai ~ la rel~gion 
croyant renonoer a tout oambat exterieur. Mais la 
religion me tit conna1tre l'impiete et je vis bien qulil 
tallait absolument deorooher du clou mon epee de jour-
naliste et me ramettre en ligne oontre d'autres ennamis. 
Je Ie tis en g8.m1ssant, je l'avoue et quelques tois 
encore la fatigue vient me saisir; mais je regarde notre 
saint banniere, je regarde mon epee dont la poignee. • .1 
His sword was going to be used with great suocess in the Universe This n 
paper had published its first issue November 3, 1833 under the direotion of 
Abbe Migne, with the title of Univers religieux.2 Two years later it was 
taken over by M. Bailly de Suroy. Its history tram 1836-1839 was one 
crisis after another. It had been helped finanoially by Cante Charles Rene 
Forbes de Montalambert, as is learned fram a letter sent Laoordaire in 
1837: "II serait honteux, il serait desesperant que le seul journal 
catholique de l'Europe vint a perir."3 Thus aided by this generous friend 
and seoonded by the efforts of MM. Bailly and Taconet the paper was able to 
continue for a while longer. Finally towards the end of 1839, Saint-Cheron, 
lCorrespondance, I, 102. 
2E• Veuillot, OPe oit., I, 365. He says the format was the usual 31 centi-
meters in l~ngth by 27 in width, printed in three columns. 
3Lecanuet, Montalembert (Paris: J. de Gigord, 1920), II, 54-57 passim. 
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one of the collaborators wrote to Montalembert4 spea1ring of a young, ener-
getic writer, whose collaboration would be most useful to the Univers, but 
who ViaS very poor. He thought that Veuil10t w0111d be entirely their man as 
soon as the staff could afford to pay him something for his articles.5 This 
happened, for on January 24, 1840, the same correspo'1dent told Montalambert 
that Veuillot was a contributor. 6 The latter's first article had been an 
account of the blessing of the new chapel at the Abbaye-aux-bois (Les 
Ois0aux], June 16,1839.7 Save for a short jpterrupt50r in his wr.ole-heart-
ad collahorr.tior., Jt:l1e 17 t,o September 2, 1840, it was to be cm'.tinuous for 
tltl1 l"le:v:t fifty years, ending only wtth his resignatio:'1 ~.n 1879. There had 
been many difficulties to overcome: those relative to politics, which 
caused him to write his confidant Abb~ Morisseau September 5, 1840: 
J'avais cess~ d'~crire dans l'~nivers; les circonstances 
qui ont moti v(\} cette interruption n' existant plus, je 
reprends rna collaboration a cette feuille t dont j'aime 
l'esprit, dont je connais et dont je respecte les bonnas 
intentions.8 
The d:'sa3reement with Archbishop Sibour of Paris, vrhich called forth an 
encyclical Inte.!'. multiplicas frOM Pope Pius IX in Veuillot' s fe.vor. Final-
1y the suppression by Napoleon III for printing the encyclical Nullis 
certe.9 As Louis Veuillot succinctl: r stated the facts February 6, 1860 to 
4In Madeira on account of his 'wife f s health. 
5I r>0!"l1uet, OPe cit., II, 59, quotes letter: 27 decembre, 1839. 
6Ibid• J p. W. -7~nges, Volume XXVI, Oeuvres compl~tes I, 107-111. 
SCorrespondanoe, I, 119. This brAak was caused by the too conservative tone 
9::: ven paper by Saint-Charon, a,'raj.nst Du Lac's and Veuillot' s advice. 
This condemned the initiators and their accomplices who were attacking the 
temporal power of the Papacy. 
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':BishoP Gignoux of Beauvais: "Nous vivions en vertu d'une encyc1ique; nous 
'~ammes morts par suite d'une enoyo1ique. Belle vie et belle mortl at nous 
tendons graoe a Dieu de 1'une at de l'autre. u10 He confided to Mme de 
pitre.y (Ol~a de SegurJ January 29 of the same year: "Au moment ou j ta11ais 
~ tinir , un, rapport signa Bi11au1t m'apprend que je n'existe plus. n11 The 
I r relative rest given by this ten year suppression was to be very fruitfully 
used by him to publish the majority of his most outstanding works: Melanges 
.~. 
(1860-1870); Waterloo (1861); ~ Parfum de ~ (1862); Historiettes et 
tantaisies (1862); Le Fond de Giboyer (1863); Satires (1863); La Vie de 
---- --- ---
Notre Seigneur J~sus-Christ (1864); Odeurs de Paris (1866); Corbin et 
~'--- ----, 
d'Aubecourt (1869); Les ~du1euvres (1869). 
However before speaking of this time, it would be well to get a clear 
picture of the polemic writer and his milieu. When he was in Algiers, 
April 1841, he wrote to his friend Edmond Leclerc: 
Quand je 11s'1oi mon chert?] Univers, j1enrage de 
n'~tre point en Franoe pour, d6gainer contre M. Vil1e-
main, contre l'ampereur de Russie, contre 1es jour-
na1istt~. Voi1k de 1a guerre: se battre contre 1es 
idi§es. 
While to Eug~ne he oonfided: ·Ce n'est plus ce1al Je ne pense qU'aux 
ecritures, qu'aux passes d'armes dans l'Univers, je n'ai envie que de 
tailler des plumes et de vider des encriers. u13 In a preceding one he had 
struck the dominant note for all his future work: "Je combattrai toute ma 
10Correspondance, VI, 136. 
llIbid., VI, 133. 
12Ti:':i":r Ibid., I, 167. 
13Ibid., 20 avril 1841, I, 154. 
les inor~dules, mais je ne leur rendrai jamais oe qu'ils m'ont fait ~e 
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. ouffrirde dix-huit ~ vingt-trois ans. n14 This predicted combat was to be 
• 
tully carried out in Las Libres Penseurs (1848). Yet he had set himself a 
standard from whioh he never deviated: "Les honnnes sont vrailnent mas 
~' ~: tr~res. Je les aime et je les plains, et il ne me viendrait jamais \. la . 
;'t, 
pense9 d'en aocuser un seul, si je n'esperais par l~ servir tous les autres 
et Ie servir lui-m~e.n15 
The Univers was Veuillot fram the very beginning of his collaborati~16 
yet this is the manner in whioh he accepted the position of nredacteur-en-
chef" in 1843: 
Mon ohar et exoellent ami Du Lao • • • se consaore a. 
Dieu: • • • et me voil~ oblige de Ie remplaoer a 
l'Univer~·oonnne redaoteur prinoipal. Ce n'est pas 
seulement pour moi un ennui inimaginable, c' est un 
veritable malheur que oette necessite. Mais e1le est 
abso1ue. II faut que je prenne Ie fardeau ou que 
l'Univers, apres avoir ehancele quelques jours entre 
Ie 16gitiln.isme stroit de l'Union Catholiq,ue (l'Abbe 
Dupanloup] et Ie ministerialisme Ci.!. de Montalembert 
at Ie Pare Lacordaire1 tombs dans un de cas- abt~es. 
Je ne puis ainsi laisser perir une oeuvre de cette 
importance ••• Jamais je n'ai rien fait avec plus 
de chagrin, car non seulement la capac1ts me manque, 
Du Lao n'etant plus l~, ~ais je vais avoir a subir 
encore des luttes et des traoasseries dont je ne 
finirais pas de110us donner Ie detail, si je voulais l'entreprendre. 
This prevision of diffioulties ahead was fully justified. There was from 
--.....~--.--
ll4Ibid., Toulon, 18 fevrier 1841, I, 139. 
S'Ibid. 
~~uet, .£E.. oit., II, 164. 
Correspondance~. de Damast, Paris, 13 mars 1843: "Aujourd'hui me voila 
fait, sous le-ohaperon de Bailly, redaoteur-en-ohef ••• etbien malgrs 
mOil", I, 363. Abbe Morisseau, 13 avril 1843, I, 183. 
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the very beginning dissension within the Catholic Party, as is evidenced by 
the letter of Lacordaire to Montalembert July 21, 1843: 
Je suis ravi de ton rapprochment avec l'Univers; ce 
sont des gens droits et courageux, et leurs exc~s de 
journalistes sont bien difficiles a ~viter dans une 
pol'mique quotidienae. Nous en savons quelque chose 
(refers to AvenirJ. Au fait sans ce journal, ou 
serait Ie plus petit1§ruit fait en France pour 
defendre nos droits? 
The temporary reconciliation of Veuillot and Montalembert came through their 
mutual aOl~ration for brochures published almost simultaneously: 
Ma broohure (Lettre ~ M. Villemain sur la liberte d'en-
seignementJ se vend at-se lit en siIeIice; Elle "e"st-bien 
prffi-ecres-catholiques, les autres ne soufflent mot. M. 
Villemain a defendu \ ses journaux [Le Si~cle et Journal 
des Debats] dlen parler. Mon nom nlest pas at ne sera pas prononce. Montalembert recevra Ie paquet. Sa 
brochure est parfaite, et bien plusvive que 1amienne 
(italics in the origina1].~ -- - - -
Montalambert confided to Theophile Foisset November 11: 
Si nous avons gagne quelquechose depuis la R~volution, 
r~flechissez, je vous en conjure, a qui nous Ie devons? 
Est-oe aux prudente, aux timides, aux hommes de trans-
action, ~ l'ecole dont 11. plus haute et plus noble 
personification est ~ coup sur Mgr. Frayssinous? Non, 
certes: c'est aux preux, aux fiers courages, aux 
mauvaises tates, comme on disait de leur temps du 
Comte du Maistre et de l'Abbe de Lamenais. Voil~ les 
hammes qui nous ont fait ce que nous sommes, si tant 
est que nous soyons quelquechose. Ce Veuillot mil. 
ran: Voil).. un homme selon mon coeur.20 
The post-script of a letter to Abbe Morisseau tells of 4000 copies of 
l8Leoanuet, ~. cit., II, 167. The same author states II, 131, that this 
rupture had came about because Bailly and Montalambert could not agree on 
the Political Tone for the Universe 
19Correspondance, T.R.P. Dom EugSne Gardereau, prieur de Solesmes (where 
~il1ot wrote the broohure] Paris, 26 ootobre 1843, II, 3. 
20Leoanuet, ~. cit., II, 167. 
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veuillot f S brochure being sold before November 1843; while Eug~ne f s foot-
note says that ten thousand copies were printed in a second edition before 
the end of the year.21 
These pamphlets as well as that of Abbe Combalot: Memoire sur la 
~erre faite ~ l'Eglise .!! la societe par le monopole univers,itaire, roused 
the anti-clericals. After the condemnation of this letter the Catholics 
prepared an account of the trial with a preface by Louis Veuillot. The 
publication was duly advertised in the Univers ~~rch 14, 1844.22 The paper 
was seized the next morning and the "R6dacteur-en-chef lt and his "gerant, It 
M. Barrier, ordered to appear before the Court of Assises. As Louis ex-
pressed it to the prior of Solesmes, May 3, DIe 11 du pr'sent mois de Marie, 
je comparattrai devant un ar'opage de ferblanniers, avocats,· :ma.rchands de 
peaux, etc. (in original], 'a qUi je devrai me denoncer comme un serviteur 
du Dieu inconnu. "23 This trial was very short, terminating in a condemna-
tion. ~e voici tres bien condamne • • • ~ un mois de prison et 3.000 
francs d'amende pour chacun des accuses ••• ,,24 ~on g'rant et moi • • • 
ceIs. monte ~ 7.000. Nous sommes sans argent, et il noua est interdit de 
demander pub1iquament secours.,,25 It is very easy to grasp his whole at-
titude towardG the indictment fram his correspondence: 
Pour me rendre la vie plus douce, ils (les geoliers] 
avaient forme mon lit d'une telle pile de matelas 
21Correspondance, II, 11. 
~2:M:61anges, II, 55-68. 
3Correspondance, II, 55. 
24Ibid., M. Leli~vre, 12 mai 1844, II, 59. 
25Ibid., M. L'Abbe Delor, 23 mai 1844, II, 64. 
que je n'ai pu Z' monter qu'avec Ie S0cours d'une 
cha:i.se I €It comme les matelas sont tr~s etroits, ,j lai 
pasce une partie de Ie. nuit 1 chercher des moyens de 
me tenir en equilibre: figurez-vous un hamme couche 
sur la cr~te d'un mur chancelant, et menace de se 
reveiller e. six pieds plus bEts J sur un edredon de 
dalles. IvIais cela ne vena it que d'un exces de 
tendresse de cas bons "~oliers.26 
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letters from Veuillot to the Bishop of L&~cres, Mgr. Parisis, were answered 
by n n~rsona.l vir-1t to the Conciere;erie. 27 
Je vous recommende, Monsieur Ie Cure, ainsi qu'$. vos 
digneA colH~g:ues, l'adresse que nous voulons envoyer 
~ O'Connell prison."1ier. 11 importe que 180 Il'.a.nifest8o-
tion soit di6ne de co grand horr~e et di~e de nous. 
Demain l'T}ni'vers la publiera. Vous aurez Ie. bonta 
de faire una copie at de reunir Ie plus de si$n8otures 
possibles, d'iai au 15 juillet. A cette epoque, vous 
nous la renverrez, je serai sorti de pr:i~on et ave~ 
1.:D de me X collaborateurs qui sai tIt anglais, .j' ira:i., 
s t il plait ?t Dieu, porter au liberateur ce solennel 
t~moisna~e dAS s}~pathics et de l'admiration des bons 
catholiques de France. 28 
I,e prisonnier de la Concier3erie ne se souvient guere 
de ses livres, mais il n'a pas oubHe los paysannes 
de Gaix, nl Ie chapitre qu'elles lui ont fourni: Ie 
meilleur qu'il ait jamais publie; il connait leur 
oeuvre, il B. ~ard6 leur souvenir, 11 rep6t~ leurs 
noms dans ses prieres, deux noms SlJrtout; Coraly, 
Mathilde. Cora1y di t que Ib3.thilde est ur:e ange sa1.nte; 
et i1 y a un Twine oni. certifie au prisonnier que 
Coraly et Mathilde diSEi:Itvrai toutes deux. I.e prisonnier 
n 'ave.it pas besoin de c~tte garantie.. Ce so~t des 
~es aim~es de Dieu, cel1es qui vien"1ent 9.U secours du 
soldat de la croix, l'aident de leurs aumSnes et sur-
tout de leurs douoes exhortations. 
Soyez benies, soeurs inaonnues: l'a.ng:e invisible 
de Gaix est venu jusqu'ici; i1 y a f:i.d~lement apnort-e 
26Ibid., Abb~ lvlorissea1J., 11 juin, 1844, II" 68. 
27Ibid., ][0;1". LfEvaque de La.ngres, 13 juin 1844, II, 75. 20---·- .. .. ( A. ) 
. .)~?_~<!., lVi. 1 'Abbe Rovin, cure de Mont 0 out our Cotes-de-l'Jord, 12 
1844, IT, 74-75. 
;1uin 
le parfum de vos fleurs, et ni les barreaux, ni les 
verrous n'ont emp~ch~ le prisonnjer d'al1er en 
esprit jusqu.t'a ces prairies, jusqu'a ces ombrages, 
jusqul~ cette chapel1e au la bonne Sainte Vierge vous 
aocompagne avec tendresse quand vous travaillez et 
quand vous priez.· 
Ecoutez maintenant douces abeilles du Seigneur; 
voici ce que Ie prisonnier vous envoie en retour de 
vos aum6nes. 
Quand vous entendrez dire qu'un de vos fr~res 
souffre pour la justice, recommandez-1e bien au bon 
Dieu, mais ne Ie plaignez pas; i1 pense ~ son Sauveur; 
i1 l'estime heureux de souffrir davantage, i1 se sent 
plus courabeux et plus fort que jamais. Si vous 
vou1ez, a votre tour, conna~tre cette grande joie, 
cela est facile; confessez part out J6sus-Christ, 
pref~rez son amour ~ l'amour du monde, sacrifiez-lui, 
au premier signe, tout ce qui vous sera de plus cher; 
le monde ne manquera pas de vous haIr et de vous per-
s~cuter et vous go~terez une joie si grande, 8i 
grande, qu'il semble qu'e11e devrait ~tre rGserv~e 
pour 1e ciel. 
Mes soeurs, petites et grandes, chatelaines et 
paysannes, adieu. Que ce1ui qui donne aux champs 
leurs fleurs brillantes et aux brillantes fleurs 
leurs aimables parfums verse dans vos coeurs son 
plus noble ouvrage, la joie et les consolations qu'il 
mla donnees par vous. Amenl 
Louis Veuillot. 29 
The delightfully simple style, combined with. unusual and picturesque ex-
pression make this letter one of his most charming. Vergil's beautiful 
simile of the bees comes instantly to the mind of the reader: 
Such labor as the bee employs in summer through the 
flowery fields, under the sun, when the full grown 
young of the race are led forth, or when they store 
liquid honey, and fill the combs with sweet nectar, 
or receive the burdens of those coming in, or when 
formed in a band they drive away the drones, an ig-
noble flock, from the hives: the work goes on 
29Ibid., Aux petites filles de Galx, 1e 29 juin 1844, II, 77-78. 
-
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busily, the fragrant hon.ey is redolent ot thyme.30 
~here is that treshness of youth present here, which shows how well the 
author could and did adapt his style to the age and surroundings of the 
38 
person to whom he wrote. Likewise it brings into reliet the thoughts and 
feeli~gs in the writer's mind, which is one of the essentials of the art 
of writing. N.me de Sev'igne defined this so well when she wrote W.:me de 
Grignan: liCe sont des convers.ations q~e nous lettres, je vous parle, et 
vous ra.e repondez. tl3l It is in this art, in which the French have excelled 
for centuries, that Veuillot is a master. 
This month of emprisonment brought many consolations as well as time 
for writing. A letter to Montalembert in September on which the latter had 
written "intiniement precieuse," tells of the visits made Veuillot by the 
peer and his wife. At the end the reason for the mutual understanding be-
tween these two great men is made clear: "Pourquoi me plaindrai-je de la 
vie quand je sens que je tiens une petite place dans quelques-uns de ces 
nobles coeurs remplis des nobles flammes de Dieu, de la libert6 et de 
l' amour. ,,32 
Again in August after congratulating kontalembert on Saint Anselme and 
Saint Bernard, he adds: "Adieu, conservez-moi votre amitit~. Elles m'est 
-----
chare plus que je ne puis 1e dire: C'est mon grand orgueil dt~re un de 
vas soldats ... :33 That year 1844 was truly one in which these two great 
30Aeneid, Liber I, Lines 430-435. 
3lLettres (Paris: Hachette, 1895), III, 78. 
32Ibid., 24 september, II, 89. (This was dictated as Yeui1lot's eyes were 
33in a very serious condition.) 
Ibid., I, 80. 
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,nampions fought side by side. Then began that series of disputes. ending 
.tth a complete break in their friendship. However the sincerity of 
Veuillot in it all is evidenced by his letters to Montalembert: 
Pourquoi tant de pr'cautions de me dire ce que vous 
avez sur Ie coeur? Je crois pouvoir ecouter les ob-
servations de tout, Ie monde avec patience; je suis 
sar de recevoir toujours les vbtres avec respect et 
reconnaissance, et si je puis atre pein~ d'une chose. 
c'est que vous paraissiez craindre de me les adresser. 
J!esperais ~tre mieux connu de vous. je pensais que 
vous me jugiez plus sensible a Ilhonneur que me fait 
votre amitie. Je vais r~pondre h tous les points de 
votre lettre en toute simplicite. en toute franchise. 
Je vous demande pardon de ne pas l'avoir deJ~ fait, 
mais un travail que j'acheve peniblement me prend 
tout Ie tamps dont mes mauvais yeux me iermettent de 
dispenser. (Las Franyais ~ Algerie;) 3 
Jlai re9u hier une,lettre de M. Foisset qUi ne peut 
avoir at' inspiree que par des plaintes venues de 
vous et du R. P. Lacordaire contre la r6daction de 
l'Univers. J'aurais peut-Qtre. Ie droit de m'eton-
ner de n'avoir pas §te Ie premier informe de ces 
m§contentements assez graves suivant M. FOisset, pour 
que vous songiez a fonder un autre journal; j'aime 
mieux vous rappeler la lettre que j'ai eu l'hQnneur 
de vous ecrire il y a deux ou trois.mois (one quoted 
above], lorsque vous me proposiez de m'adjoindre un 
collaborateur ••• Je ne refuse qu1une situation qui 
me donnerait la responsabilite sans l'autorite.30 
Je vous remercie des eloges que vous voulez bien 
donner ~ un de mes artioles. Trouvez bon cependant 
que jenlaccepte pas sans reserve vos critiques 
c~ntre Ie journal et surtout c~ntre Ie plus utile 
de ses redacteurs M. de Coux. 
Camme j'y ai perdu en cinq ans mes yeux"ma sante, 
mon repos,la plupart de mes amis et selon toute ap-
parence mon oh~tif avenir, je crois pouvoir me 
retourner sur mon lit et desirer Ie silenoe. 
34Ibid., 11 novembre 1844, II. 97. 
35Ibid., 5 janvier 1844, II, 113. 
VOUS ne m'en voudrez pas, Monsieur le Comte, d'avoir 
une fois defendu contre ce qui me semble excessif dans 
votre mecontentement, au moment ob leur rale va finir, 
des hommes qui du moins n'ont pas ~ se reprocher d'avoir 
meconnu vos services, ni froidement aime votre gloire. 
Pour mon compte, je vois dans cette gloire une des 
richesses de l'Eg1ise, et c'est vous dire assez que je 
lui reste devoue. 36 
!tW.is je suis fatigue de m' entendre accuser de ce que je 
fais, de ce que je ne fais pas, de ce que font les autres 
et de perdre ainsi 1e mei1leur fruit de mes peines. 
Voila l'epingle que j'aimerais toujours a retirer, non 
pas du jeu,je n'y en ai point, mais de mon coeur. 
40 
Then after congratulating Montalembert on his Discours on Africa and Poland, 
Louis adds: 
Je sais trop qu'i1 est possible de vous mecontenter; je 
sais mieux encore qu'il est impossible de ne pas vous 
aimer et de ne pas s'enorgueillir de vousZ37 
1.:onsieur 1e Comte, 
~t eu le bonheur dt~tre des premiers a vous lire 
(Devoirs des catholiques dans les elections], je ne 
veux pas 3tre Ie dernier I"'VouS'""faliciter. Daignez 
recevoir tous mes compliments bien sinceres, bien 
enthousiastes, bien reconnaissant&. 11 me semble que 
je grandisZ Si, vous lisez les extraits que donnera 
dema.in l'Univers, ne croyez pas, sur certaines sup-
pressions, qu'il yait dans toute la brochure un seul 
mot dont je sois moins charms. Je voudrais bien avoir 
tout ecrit; mais Itinter~t du journal m'a paru con-
seiller ces reticences. Tres heureusemant vous ates 
inviolable, nous ne le semmes pas. 
Veuillez agree~, Monsieur le Comte, l'assurance de 
mon respectueux devouement. 
Louis Veui110t38 
Rere is clearly portrayed his frank and open character. There was nothing 
24 juin 1846, II, 180-183. 
4 juillet 1846,11, 187-188. 
11 juillet 1846, II, 188-189. 
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pparently more simple than to translate his thoughts upon these matters into 
ords , with thorough honesty of purpose. Each word seems to have come spon-
aneously, thus translating the natur~l ease of the man. There is no personal 
spite, just strong conviction. Between the lines can be read that love of 
and justice so typical of Veui11 ot , joined to a Frenchman's clear logic. 
These qualities are evident in all his works. 
Joined to these is that puristic spur, which seemed to goad him forward 
to criticize incorrect sentences, inaccuracy, solecisms, in the style of his 
polerr~c adversaries, so evident in the Melanges. It seems to be the revenge 
of a self-taught writer, taken upon those who had been trained in the best 
literary methods. Yet even if he seems severe in some of his letters, there 
is always some little word to show his Christian love for that person, as for 
example in his letter to Montalembert quoted above, July 4, 1846. Yet both 
sides of the discussion are clearly put forward in Veuillot's letters to 
Leon Aubineau and Du Lac. Points which are not even touched upon or hinted 
at in Lecanuet's life of Montalembert are here fully stated. 
Nous passames ici, ces jours derniers, par une chaude af-
faire, qUi alarme Taconet et me donna des esperances 
trompeuses. On voulut me mettre a la porte du journal. 
Qui Ie voulut? Un certain :rlontalembert, un certain 
Lacordaire I un' certain Ravignan, un certain Lenorm.ant, 
un certain Dupanloup, un certain arch:evaque de Paris Mgr. 
Sibour, ohl ohl lIs disaient que l'Univers ne ramplit 
pas les desirsd'aucun d'eux, qui ont tous les desirs 
contraires, ahl ahl Et n'ayant pu se mettre d'accord 
ils se fach~rent et partirent, et je restai, ehl ehZ 
Cela &ura quinze jours. Taconet etait en nage et moi je 
me frottais les mains, voyant s'ouvrir devant moi une 
echappee sur les champs et sur la litterature. On 
voulait bien me garder, on y tenait m~me, a condition 
que j'aoceptera1s un r~dacteur·en-chef qui me corrigerais. 
Tope l mais 5i votre r~de.cteur-en-chef me oorrige mal, je 
fuis. N'ete.it-ce pas juste? On m'appele. orgueil1eux, 
Tope l mais je suis ainsi fait. En somme, on ne trouva 
point de redacteur-en-chef, et avec un gros soupir on me 
lais5a, et moi avec un gros soupir je restai, n'osant 
abandonner ni Ie pauvre Taconet, ni la pauvre ga1~re. 
Que1 metier pourtant pour si peu de conso1ationl Je 
passe tous les jours cinq heures a 1a Chambre (des Pairs) 
et je fais un article ~ dix heures du soir, e.vec les 
yeux que VoUS conn~tes. Je vous parle en riant, i1 
vaut mieux rire; mais j'ai Ie coeur navra de la d're.ison 
de nos pau~as amis. Las details sont trop longs pour 
une lettre. 
Vous voyez o~ nous sommes avec Montalembert. On m'assure 
qu'il demande que ce1a finisse, mais qu l i1 se gardera 
bien dlintervenir. Tant mieuxl Je suis sans haine et 
m~me sans mauvaise humeur, et je n'ai pas du tout Penne 
de tirer l'epee contre lui. Veyssiere non plus ne parait 
pas trop decid~ a sle.vancer, de peur de quelque camouf1et. 
Je pourrais bien lui raconter que 1a prami~re originede 
nos brouilleries avec Monta1embe,rt vient d'un article que 
"l'homme eminent" mlavait apports contre l!Ami (de la 
Eeligion) et contre son rede.cteur-en-chef, et, que je 
n'ai pas voulu reoevoir a cause de sa violence. Jlespere 
done que 1a chose en restera la, et .je le souhaite, quoi-
gue determine a menager "l'honime eminent" jusque dans 
les grandes extramites. ODU reste, nous ne sommes pas 
sans secours exterieur.4 
Le plus plaisant, clest Ie dachirement du pauvre Monta1em-
bert. II est de notre avis sur la brochure, je n'en doute 
pas; mais d'un autre cote, son amitie pour Dupanloup se 
daso1e, et il est aussi un peu embarrasse de 1a response.-
bilite qulil a prise de ptiblier le. brochure (sans consulter 
Ie Comite et sans la lire]. "Certainement," a-t-il dit a 
Riancey et a Lecoffre, "je pense commeVeuillot; mais 
Particle (que Veuillot a ~crit dans l'Univers contre Ie. 
brochure) est fe.eheux, paree gu'il donne 1 supposer qu'il 
Z e. des divisions parmi nous." Comment trouvez-vous ceIa? 
[Italics in originalJ 41- . 
9Ibid., Aubineau, 22 janvier 1845, II, 118-119. 
0Ibid., Du Lac, mars, 1847, II, 261-262. 1-~., Du Lac, mars, 1847, II, 265. 
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Montalembert est toujours rugissant, tonnant et foudroyant; 
personne n'y prend garde. J'en suis ~ me demander si une 
rupture eclatante nous ferait perdre un seul abonne. Clest 
un grand avantage pour moi; mais quel malheur de n'avoir 
qu'un homme, et ~U'il se conduise de mani~re a exercer si 
peu d'influencel 2 
Les fureurs de Montalambert continuent et, ne sont rien 
aupres de celles des gens qui ltentourent, on se repete 
dans ce petit cercle des petits propos qu'on assure que 
jfai tenus et qui sont charmants, entre autres celui-ci: 
Je demolirai Dupanloup et ~ n(8.terai lvIontalembert. 
tItalics in original.] -VoIl! ce qui court dans 1a parti 
catholique et ce qui me fait passer pour un Tamerlan. 
Vous verrez que je serai bient~t comme Fenelon, une b~te 
faroce et Ie plus grand ennemi de l'Eglise. Jfai eu 
envie dfecrire a Montalembert, pour Ie prier de ne croire 
que ce que je lui ferais dire positivament et par des 
gens dfesprit. IVAis ces cancans me degoatent, et je les 
laisse circuler. II n'est pas jusqulau pauvre Taconet ~ 
qui l'on pr$te des paroles pittoresques; il aurait dit: 
L'Univers doit faire la polemique dans la rue et en 
sabots. Et 1.:. de Montalembert, qui connatt Taconet, 
gobe cela z43 
Mon logement est trouve: rue du Bac, 44, au troisi~me 
Gtage d'un magnifique hatel, entre cour et jardin; vue 
sur les terrasses de Montalembert: nous pourrons nous 
tirer la langue sans sortir de chez nous. Vous demandez 
ce qui fait rugir Ii~ont~lembert? 'l'out, et rien de plus. 
Lorsque O'Connell passa ici, et, qu'il fut question de 
lui donner un banquet, 1iLontalembert y vi t ce grand in-
convenient qu'il y faudrait invites les redacteurs de 
l'Univers, et qu'il ne pouvait pas s'asseoir ~ la m~me 
table que ces gens-la. Henri de Riancey eut Ie courage 
de lui repondre qu l i1 fa11ait pourtant qu lil sly 
decid~t, s'il voulait faire ses plques a Notre-Dame.44 
L'ev~que de Langres [Mgr. Parisisl est parti, apres avoir 
echoue dans sa mission de conciliateur. On nous demandait 
pourtant peu de chose: d'al1er prendre quelquefois 
seu1ement, non tous 1es jours, Ie motd'ordre chez M. de 
Glbid., Du Lac, avril 1847, II, 271. 
SIbid., Du Lac, avril 1847', II, 276. 




]:;:onta1embert et chez M. Dupan1oup. Nous avons dit que si 
11. de Monta,lembert voulait apporter ses conseils. ils 
seraient rewus avec joie et honneur, et que l'on con-
sentirait m~e lL ~couter ceux de II;. Dupanloup, comme on 
~coute ceux de tout Ie monde. Les choses en sont restees 
1~. Le bon ev$que a ete charmant dans toutes les affaires. 
quoiqu'il incline un peu pour M. de 1>Iontalem.bert, qui est, 
h la verit~, plus aimable et plus illustre que nous. 
Quant ~ l'abbe Dupanloup, il trouve. je crois, que Ie 
chanoine porte un peu haut.45 
Le succ~s de Montalembert a ete tel que je l'ai dit; je 
j'ai rien exager~. II m'est venu voir apr~s mon article 
sur la seance; mais il n'a pas ate re¥u. et je prends Ie 
parti de considerer sa oarte comme un accuse de reception 
de celIe que je lui ai portes au jour de llan. Nous nous 
sommes recontres au Comite; nou~ n'avons echange qu'un 
sourire.46 
Vous ne pouvaz pas vous faire un idee du succes de 
Eontalambert. [Discours sur la defaitLdu SonderbundJ 
Cala depasse m~me l'immense merite de son discours. On 
ne s'occupe pas d'autre chose. Le VOil~< sans avoir 
rien perdu de son caract~re catholique. a Ia t~e des 
idees conservatives. II est puissant. et la Chambre 
des pairs devient puissante avec lui et par lui.47 
Then came a political cataclysm which reunited them. Both Eugene's 
44 
iography and that of Lecanuet mention this. Near midnight February 24, when 
euillot was seated at his desk in the offices of the Univers, Kontalembert 
Louis rose quickly to shake his hand in a most friendly way. Per-
ect understanding reUnited these two after a year of separation.48 The 
ount was the first to speak, sayin6. that there were no longer any peers of 
'rance, and added that he had come to work with the Universe Veuillot 
5Ibid., Du Lac, 4 juin 1847,,11,287. 
~., Du Lac, janvier 1848. II. 344. 
'lIbid •• Du Lac, 18 janvier 1848, II, 342-342. 
SE. Veuillot, Ope cit., II, 201-202, quotes article of 24 fevrier 1848, 
L~langes, III-;-J.65-166. 
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gw'ered that he had been waiting for lIontalembert. Then the latter, seated 
t the editor's desk, watched the former draw up the next day's article. 
en it was written, Veuillot handed it to Uontalembert for his approval. It 
s quickly given. Their common danger having reconciled them, they agreed on 
hat line to follow.49 Louis himself had spoken of this to Theophile Foisset 
friend, November 19, 1848: 
Vous me demandez oomment nous sommes avec lthistorien de 
Sainte Elizabeth? [Montalembert] Dans les meilleurs 
termes possibles., Nous avons marohe parfaitement d'accord 
depuis Ie 24 fevrier, ou il est venu nous embrassera 
l'Univers, quand tout Ie monde, y compris les democrates 
de ltEre nouvelle, s'en eloignait. Nous n'avons pas fait 
tout ce-qu'il a voulu, mais ces debats n'ont jamais 
souleve Ie moindre nuage. J'avais toujo~rs annonce cette 
reconciliation; elle etait trap faite dans mon coeur pour 
tarder dan.s Ie sien. Nous nous touchons par un point qui 
nous reunira invincible~ent: Ie desinteressement de 
notre amour pour l'Eglise. Jtajoute que jtaimerai toujours 
sans effort ceux qui ntaurollt d1autre tort envers moi que 
de dire franchement Ie mal qu t ils pensent de moi. Hous 
sommes tras bien aussi avec ltAmi de la Religion. Je 
n'etais pas reste aussi tendre-pour-L~Dupanloup que 
pour I~I. de h~olltalembert; mais des demarches fort bien-
veillantes de sa part et des explications fort sinceres 
de la nuenne nous ont amen~s a reconnaftre qu10n nous 
avait brouilles officieusement, plus que nous ne ltetions. 
J'ai ete satisfait de voir passer l'Ami de la Religion 
de ses mains.50 -- ---
his reconciliation was again only relatively lasting. Yet during the period 
f friendship there took place several events of future importance. Yfuen 
F,ontalembert came down from the ~ribune after speaking against government in-
pection o~ the "Petits Seminaires, It September 18 and 20, 1848, all the 
atholic Party members present, except Louis Veuillot, turned their backs on 
9Lecanuet, Ope cit., II, 377. 
0Correspondance:-!I, 294. 
46 
51 This attitude is explained by his reflections on the power of the peer 
• 
in !I.la.rch of the same year: fill n'y aura point de mal que Montalembert 
r~serve pour des temps meil~eurs.,,52 Veuillot had used his friend-
hiP with the Count de la Tour to endeavor to gain places in the latter's 
champions of the Catholic Party: 
Permettez-moi de vous demander, Monsieur, si vous avez 
deja songe a organiser vos depart aments pour les ~lec­
tions, et si vous avez quelque moyen de faire passer 
chez vous un certain nombre des hommes qui ont franche-
ment et genereusement adopte la cause de l'Eglise? 
Avez-vous place pour k. de lIontalembert, pour le Pere 
Lacordaire? II me semble que ces noms doivent passer 
avant tout,- et que les plus dignes doivent s'effacer 
devant eux. II n'est pas permis a un catholique de 
leur preferer m~me son pere. 53 
Here an explanation seems necessary relative to the many periodicals 
antioned in these quotations. The Ere Nouvelle had been founded by 
LaC!ordaire early in 1848, urged on by Frederick OZanam and Abbe llaret. He 
had .vri tten Montalembert of this stating that the time seemed to have come to 
renew the heroic days of Avenir and reconcile the Church and DemocracyJ54 
Lacordaire's and Montalembert' s close friendship had been broken up by the 
latter's discourse on the Sunderbund. 55 Veuillot speaks of this in ~he same 
letter quoted above: 
5lLecanuet, Ope cit., II, 474. 
52C .- -R I::>'" X 18 8 2 orresponaance, eVe ere •••• , mars 1~4 , XII, 52. 
53Ibid., 9 mars 1848, II, 354. 
54-Lecanuet, Ope cit., II, 379. 
55Ibid., II,-:36l:---Ce fut en 1845, sous Ie nom de Sunderbund (Alliance 
s~par6e), sept cantons catholiques, Lucerne, Uri, Unterwalden, Zug, Friburg, 
et Ie Valais formerent une ligue de garantie mutuelle, "s' engageant a se 
d6fendre aussit~t que l'un d'eux serait attaque dans sou territoire et dans 
ses droits de souverainete." Sieb'"V.rart-Muller, un des organisateurs de 
Sunderbund, etait l'ami de Montalembert. 
Vous savez que Lacordaire va faire un journal avec Ozanam, 
11abbe Maret, M. de Coux, etc ••• (in original). On lui a 
offert 11Univers, il n l en a pas voulu. 11 trouve que 
lvIontalembert et 11 Uni vers sont trop compromis par leur 
ancien absolutisme. Ii a toujours eu de ces lubies. 56 
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The ~~ 180 Religion had been purchased by Dupanloup early the same 
spring. The origin, success and condemnation of Avenir, founded and published 
~y Lamenais, Lacordaire and liontalernbert in 1830, has been fully treated in 
~he first volume of Lecanuetls masterly lire or the last named. 
To understand the ruture difficulties be~veen Dupanloup ruld Veuillot, 
one must recall tnat the fo:rnn.er had desired to have 1'Iontalembert as a close 
~riend and co-worker from the very beginning, and would therefore seize any 
opportunity of obtaining his desire. Then came in 1852 the first serious 
polemic controversy of Veuillot vdthin the Church: In the celebrated 
Querelle des classiques, provoked by ltIgr. Gaume l s: ::!:!!: rongeur ~ societ6s 
Imodernes, and raised to a "grosse afraire Jl by the intervention or Archbishop 
~panloup of Orleans. This latter considered that he personally had been of-
~ended by articles in the Univers on this subject. He forbade the newspaper 
~n his diocese and had a declaration against it signed by forty-six bishops. 
V::ontalembert in his Journal condemned the proceeding: "ll passe a cSta' de la 
vraie question, et punit le journal par 01 il nla point -peche. if57 
A few months later a work of Donoso Cortes58 was attacked by Gaduel, the 
vicar-general of the Diocese of Orleans. As this had been published through 
Veuillot, the Univers and its editor were involved. The articles \vritten in 
~6Correspondance, Rev. P~re X ••• , 18 mars 1848, XII, 252. 
5~Lecanuet, Ope cit.1 III, 64-65. Famous Sp~sh-pni osopher. 
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ft;hiS paper January 24, 26 and 30, and February 2, 1853 treating ot this matte 
~rought an interdict tram Archbishop Sibour ot Paris.59 When this latter was 
( 
published Veuillot was in Rame. Fram thence he wrote to Elise. 
, 
Le soir du 26 t'vrier, jtai su que l'arch'vaque avait 
rendu sa sentence et je 1 tai lue le lendemain. On a 
remarque qu'elle eat dat'e du jour mQme o~ le pape 
Pie IX m'a dit. ttt'Univers rend de grands servioe. et 
oomme toutes les bonnes oholes il est 'prouve.-eo 
. !he fact that Veuillot was detended by the Holy Father il stressed more con-
elusively by his letter to Eug~e tram Rame on March 4, -Le P~re Curci a reiu 
4u Pape l' ordre de nous detendre dans la Civilta. - Then he addu 
Nos attaires vont bien, et m'-e vont vite. Tout le monde 
~ Rome est indign', surtout le Pape. Vous recevrez dans 
quelques jours un bret qui me dit de continuer le journal 
en observant la moderation et la cbarite.5l 
Jesides, the Holy Father intervened openly has been laid already through the 
( 
encyclical Inter multiplioe •• 
;j' 
:' In this whole attair Montalem.bret and Dupanloup, With their liberal 
. associates had sided with the Archbishop. The reason tor this ever-widening 
breach in the Catholic Party is Tery brietly stated by Leoanuet as toilowsl 
-
En tace de la diotature toute-puissante, les catholiques 
avaient'la cholx entre deuX politiques, l'une d'adhesion 
et de ralliem.ent, 1 'autre 'de r'serve et m~e de resistance. 
lAquelle vaJajt Ddsux pcur 1 tEgl1se? L. Veuillot adopta resolu-
ment la preml~reJ Montalsmbart suivit la seconde avec son 
ardeur habituelle. De l~ Ie contlit tuneste et irreparable. 
MOntalambert et Veulliot 'talent sans oontredlt les hommes 
les plus '-inents du parti catholique. Sous Louls-Philippe 
I 
i 59M'langes, V, 344-382. 
lr .. :~correspondance, 2 mars, 1853, IV, 68. . ~., IV, 12. 
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malus quelque tiraillements, ils avaient marehe d r accord. 62 
~hi5 is substantiated by a reading of the articles which appeared in Univers 
~ovember 6 and 12, 1852, on lIontalembert r s work: Les Int~rSts catholiques au 
~JCe sieele.53 
Veuillot had foreseen this rift for he had written the Count the end of 
\July 1849: 
11 Y a une seule chose dans notre passe que pour mon compte 
j'hesiterais a recommencer. Ce n'est pas notre opposition, 
crest l'alliance que nous avons quelquefois form~e avec des 
hammes qUi ne pensaient pas comme nous ••• Vous voulez bien 
me dire que vous comptez sur mon affection pour·vous. Vous 
avez bien raison, cette affection est aneienne et profonde. 
Elle ns repose pas uniquement sur ce je ne sais quoi qUi 
fait qu'un hoom1e en aime un autre; elle tient encore a mon 
amour pour l'Eglise dont vous ~tes le d6fenseur et l'enfant 
si davoue. Au nom de cette affection, permettez-moi de 
vous dire que je t~emble que vous ne fassiez fausse route. 
M. de Falloux et M. Dupanloup ont toujours, me dites-vous, 
desire la dissolution du parti catholique. C'est pourquoi 
je ne mtetonne pas qu'iTs d§sapprouvent la ligne de 
l'Univers. Mais vous, lionsieur le Cornte, comment pouvez-
vous me desapprouver aussi et trouver que je les seconde 
en les combattant. 64 
From this time until ~ontalembert's death there was never a moment's recon-
ciliation. Veuillot's correspondence gives full evidence of this. Without 
doubt there was equal justice on each side, in this controversy, yet it seems 
th~t the former made any effort to bring them together unavailing. This 
statement seem$ to be justified by a remark made by Lecanuet; to the effect 
that the greater number of quotations which this biographer cites from the 
Univers against Montalembert, were not written by Veuillot, but by Aubineau, 
620p. cit., III, 63. 
63r§langes, V, 265-279. 
64Correspondance, Abbe Gerbet, 2 novembre 1852, IV, 16. 
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Lac, Segretain, Coquille, or Rupert. In checking this and the further 
-tatement that there was an open attack on the Count in the Uni ve~~ ..' March 16, 
855, it was found that nothing of all this appears in the l\ielanges or the 
nivers under Veuillot's name. 65 ~Vhat brings this whole polemic discussion 
ut most clearly, as well as the thoughts of the parties concerned is that 
ontalembert was very frequently in agreement with Veuillot but did not take 
be trouble to let him know it. December 4, 1855 he wrote Lacordaire: "Je 
uis de Pavis de :M. Veuillot. 11 dit dans 1 'Univers que tu n'as jamais rien 
°t de si touchant que ta notice sur Ozanam. n66 Perhaps it was only the 
~esults of his illness, but even in 1865 Montalembert was pursuing Veuillot's 
rriends, because of his dislike of Louis. Mme. de !,:ontalembert formally 
t
erUsed to attend the marriage of IvJ8.!'ie de Guitaut "par la raison que Monta-
embert ne peut entrer dans une maison o~ Veuillot est re9u. Veuillot qui, 
" •• Veuillot que • • • etc • • • C' est motive. Un des motifs est que 
I 
~uillot 'comme Ie chacal' s'attaque aux morts. n67 Yet the real truth of 
~ouis' convictions were quite otherwise: "J'ai'moins rave' de mon frere, de 
;oi [Elise], de nos filles, que de cs diabie qui m'hait si follement." 68 In 
~his dream he described a complete reconciliation, a brotherly embrace. It 
s the twentieth time he had dreamt the same thing. In 1867, with the -re-
ppearance of the Univers, the first issue contained a very favorable article 
n Eoines d'occident (de TI~ontalembert) by M:. de Lansade. 69 This was without 
SIbid., III, 88. 
6Lecanuet, Ope cit., III, 124. 
7Correspondance, Eug~ne, Epoisses, 6 oct. 1865, VIII, 348. 
8"Ibid. 
9Ibi~., M. de Lansade, 8 avril 1867, IX, 240. 
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anY doubt the result of what Veuillot had done in 1866, of which he writes to 
Mgr. 1~ermillod on December 16, "Cet acte [de defendre 1,!~ontalembertJ desormais 
~'imposer silence sur mes griefs personnels contre lui, en laissant subsister 
tous nos diss~ntiments politiques ~ religieux.,,70 There had been one moment 
~hen a reconciliation seemed possible, in 1863. Count Valdegamas proposed to 
~ontalembert, the peerless chrumpion of lost causes, the founding of a Catholic 
Quarterly Review for Europe and the whole Catholic world, which was to be 
published in French, at Paris.7l This matter fell through however because 
~ontalembert said the only one capable of carrying on such a work successfully 
was Louis Veuillot. The latter felt it was utterly impossible as he says in 
~y of his letters at this period.72 
Unfortunately their friendship ended in this polemic controversy. There 
does not seem to have been any rancor on Veuillot's part, for he wrote, when 
Ihe heard of M.ontalemberl' s death: 
Pauvre 1Y:ontalambert I. pauvre humanite J. mais il y a des 
tendresses solides, j'en ai eu ma part et inepuisable. 
Dieu soit beni I Cetta mort m'a boulvarse, j'en ai regu 
la nouvelle telegraphiquement, comme la foudre qui vient 
sans eclair. Au ton de la funeste lettre, je l'avais 
crn encore plein de vie. HalasZ C'etait son reste 
qu'il avait jete la d'un bloc.h~ quelle angoisse 
jusqu,1 ce que j'aie enfin su qu'il avait eu un moment 
qu 'il avai t pu crier pardon I W.Ais a-t-il demanda le 
pardon qu'il fallait? II emporte ce secret terrible. 73 
~et one feels certain that this may have been the first thought of Veuillot, 
~OIbid., Mgr. 11ermillod, Epoisses, 16 decembre 1866, IX, 130. 
lDoran Whalen, Ope cit., p. 304, quotes lettar to Orestes Brownson from 
,,;;"lontalembert. - -
7~Correspondance, III, 299; IV, 7, 45, 127, 155. 
3"Ibid., lIe Arthur 1lurcier, Rome, 24 mars 1870, X, 273-274. 
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~ut not his intimate conviction upon reflection, for he had written of this 
~eat champion of the Church just shortly before: 
Voi1~ notre Coriola.x:, lIhorame qui a dit: tIL~Eglise, 
c'est notre merel", qui peut craindre que cet hamme 
meure hors du giron de sa m~re et resiste a sa voix, 
ne 1e conna~t point. Nous, nous 1e connaissons. 74 
,'here is no doubt about it today for his daughter has confirmed the statement 
bf veuillot. 75 
Perhaps too much has been said concerning the relations of these two 
great defenders of the Church, however these had such far reaching effects 
~hat it seemed necessary to stop over them. It was strifes of this type 
which would call forth from Pope Pius X in 1913, upon the centenary of-
~eui1lot's birth the following telling words: 
Ltensemble de sa carriere il1ustre est digne d'~tre presente 
comme modale a oeux qui 1uttent pour l'Eglise et les 
oauses saintes et qui sont sujets aux m&nes contradictions, 
aux mAme dechainements de la passion. 11 comprit que 1a 
f'orce des societas est dans 1a reconnaissance pleine et 
entiere de la royaute sociale-de Notre-Seigneur et dans 
l'acceptation sans r6serve de ra suprematie doctrinale 
de son Eglise.--XVec quelle~e-droite et fi~re, avec 
quer-coeur indomptable il fit entendre, sur ces ques-
tions fondamentales, les proclamations 1es plus 
courageuses, confessant sans hesitation et sans attenu-
ation 1a verite catholique, ~ voulant jamais distinguer 
entre les droits que Ie monde moderne admet et ceux qulil 
pr6tend proscrire~Avec quelle g6n&reuse franc,hise il 
But d6masquer les thE30ries liberales, aux deductions 8i 
funestes~ dans les sophismes dissimu1es sous le nom de 
libertel 6 
741:elanges, Ie septembre 1869, X, 320. 
75Vie de 1a Reverende Mere Catherine de Montalembert, p. 240. Religieuse du 
Sacr&:Coeur de J§sus:--Frivate circulation. 
76Yves de la Briere, "Le centenaire de Louis Veui11ot," Etudes religieuses, 




The liberal theories he unmasked were portrayed very cleverly in ~ 
Libres Fenseurs. This Vlork was first published Kovember 1, 1848. 77 On the 
""" 
sixth he sent a copy to l..ontalembert, which as ~e said required courage. 78 
By IJovember 24 more than a thousand copies had been sold. 79 All this success 
~~s perhaps due to the very aptness ~~th which the author presented the 
general theories of his day, without ever pinning a,name definitely on any of 
the prominent persons, knovm to be liberals. He had had and was going to have 
~any encounters with men of this caliber. In the opening pages of this bdok 
he defines the terms very fully: 
J'appelle "libres penseurs,tf comme ils se nomment eux-
mSrr~s, les lettres ou se croyant tels, qui, par livres, 
discours at pratiques ordinaires, travaillent sciaw~ent 
a detruire en France la religion revinee et sa morale 
..l.. l:l0 
..... J.vJ.ne. 
It VIas this spirit that Veuillot had fought from the beginning. This work was 
so well received that later, in 1860, he was going to publish a second 
edition. 8l 
It has already been said that he proposed to combat the Liberals from the 
Itime of his conversion. Some writers have claimed that Veuillot was himself 
~ liberal. He answered this statement hirr,self in a very long and. complete 
~etter to Comte O'Mahony, April 14, 1840.82 This letter will be quoted in 
~;7correspondance, l,:rr.e Louis Veuillot, 10 octobr.e 1848, II, 389. 
7~Ibiu., II, 391. 
319Ibid., Th. FOisset, II, 402. 
OVeuillot, Ope cit., (Paris: Lecoffre, 1848), p. S. 
~lCorrespondance, VI, 215. ~2J:bid., I, 96-97. There is a note on this page stating that Louis Veuillot 
had used this letter, three years later, with some of the ideas slightly 
changes, as the program for the Universe 
-11 in the appendix, but a very telling passage should find place here: 
II est seulement certain que je voudrais avoir un peu de 
talent et de force pour demolir toutes ces horrible in-
stitutions de notre epoque, presse, parl~ent, coll~ges, 
~coles primaires, etc ••• , que j'ai vantes jadis, gr!ce 
aux surprises qu'on avait faites a ma jeunesse, et que 
j'ai haies, aussitot que la raison, c'est-a-dire la foi, 
m' est venue. 
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e certainly had the talent and same of his opponents claim that he had the 
strength also~ to a far too great degree. Nevertheless -both Jules Lema~tre 
and Andre Bellessort have maintained with justioe that he was never an in-
su1tor. He certainly never attacked private life and was never vulgar in his 
ridiculing of his enemies. The many passages in the Melanges which seem the 
ost insulting are not his, but the repetition of those addressed to him. 
He said himself in 1858 that he had never felt any hatred in his heart, and 
yet that his enemies claimed that it was breathed forth from everything that 
he virote.83 
It seems hardly possible that he could contain his resentment when he 
was attaoked as he was by Victor Hugo, and Eugene de N~recourt. Nevertheless 
in his article in an5Wer to the former, he refrained from quoting the very 
passages that wounded him most deeply in ~ Chatiments: 
Ce ZoIle naquit d'une javotte. 
Le diable, --oe jour-l~ Dieu permit 
qu'il cre1t,--
D'un peu de Ravaillac et d'un peu de 
Nonotte 
Compose ce gredin be~t.84 
However in his letters can be seen the depth of the personal sorrow he felt 
~3Ibid., Mgr de Langalerie, ~v~que de Belley, Paris 26 fsvrier 1858, V, 272. 
~victor Hugo, Les Chatiments (Paris: Rachette, 1932), I, 323-327. 
~---------------------------------
this attack upon hi smother. 
Ce miserable Hugo m'a en effet frappe au coeur, en m$lant 
Ie nom de lIl8. "Ires digne et td~s venerable mere dans la 
potion qu'il voulait me faire avaler ••• Hereusement que 
je n'en garde aucun ressentiment personnel. Ils peuvent 
faire oe qulils voudront: ils m'auront toujours pour 
adversaire, jamais pour ennemi. 85 
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III the latter work he immediately realized that the author was merely en-
eavoring to take revenge for a supposed injury. He answered this insult by 
The only mention that is found of it is in his correspondence. He 
" entions there the fact that most likely "pauvre Jacquot" would end by asking 
1ms from Veuillot h~self. This actually did happen, twelve years later, 
hen Louis asked hug~ne to make a place for this poor unfortunate on the 
.• taff of the Universe Even before this de Mirecourt had rewritten his 
-
brochure on Veuillot, this time in most laudatory terms, and incorporating 
an open letter addressed to Figaro in 1862. 
One of the letters written at this ti~e speaks of his dear mother as 
"tr~s digne et tr~s exoellente. fI His joy in the whole matter '''''as that she 
could not read and therefore would never know the injurious words used against 
In it he showed ~lso his own great filial veneration for her, when he 
"elle est assez chr~tienne et assez sense pour pardonner et pour 
laindre Ie sot insolent qui croit que ses fils rougiront d'~lle. ou qu'elle 
ougira de ses fils. n86 It was on the occasion of the death of his beloved 
that he wrote one of the most beautiful and complete sketches of his 
She had died on September 17, 1863, and he 'Wrote to MIne de Montsaulnin 
M. 1 t Abbe ]C ••• , 27 decembre l853'~ IV, 173. 
M. Delcamp, 13 ~vrier 1856, IV, 378. 
he twenty-second: 
Ohl que vous avez raison sur la force et sur la plenitude 
de cet amour de m~re, mon regret est dlen avoir longtamps 
ignore le oaractere quasi divine Clest quand j'ai eu dans 
ma maiaon et soua ma garde un berceau que j'ai tout com-
prise Alors j'ai commence d'aimer ma mere comme elle Ie 
meritait et Ie reste de ma vie sera consacre a re~arer 
Ie temps perdu. Elle Ie verra du monde meilleur ou elle 
est pour toujours, et slil lui reste quelque chose a 
expier, ma priere tambera sur elle comme Ie rafra~chisse­
ment et la force que je puisais dans son sein.87 
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Despite the fact that he treated her with such respect, and refused to be 
drawn into any polemic bickering about this Ettack upon her, 88 many others 
pounced upon it as an opportunity to combat him. Thus there are many letters 
relative to this: thanking those who publicly defended him in the papers, 
demanding retractation from those who "quoted from it in the public press. 
This was not the last attack upon him,.but before speaking of the others 
mention must be made of the suppression of the Univers, January 1860. This 
had a more definite effect on his literary life than is generally supposed. 
It gave him the opportunity to give more time to writing his books, yet he 
tells Eug~ne in 1862: 
Je m'aper~ois que j'ai ~te terriblement blesse Ie 29 
janvier, et cet 6tat maladif me rend trop sensible aux 
variations de la temp6rature; Je ne devrais pas te dire 
cela; soit que la plaie soir d6cisive, soit qulelle 
puisse $tre fer.m~e, cette plaie est une 1~chet6 inutile; 
mais la verit6 est que je n'en puis plus; je craque. 
Tranquillise-toi pourtant; cela passera ou sera domine.89 
87Ibid., XII, 339. 
88Eugtne de Mirecourt, Histoire contemporaine: Portraits et silhouettes au 
XIXe si~cle (Paris: Libraire des contemporains, 1869 seconde ~dition),-­
Volume III. 
89Correspondance, Le Pouliguen, 5 aoat 1862, VII, 242. 
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his same year he was attacked by Emile Augiar in !:2. ~ ~ Giboyer. 90 He 
s answered by Yeuillot's ~~ Giboyer.91 In the whole matter however he 
s ~~thout any rancor, for as he says, his only suffering in the whole affair 
came from the faot that he 'felt pity for his adversaries.92 He was not the 
only one who looked upon this matter in the sruue light. The critics of 
ugier's play were practically unanimous in their condemnation of the tactios 
of the author, as well as of the content of the play. Again Yeuillot was 
justified in his literary critiCism, for it is as such that his work may be 
considered.93 
Before speaking of the other works published by Yeuillot at this time, 
there remains the question of the Universe The publication of this newspaper 
had been his daily literary contribution. In 1867 it was permitted to re-
appear for a while, i.e., until 1874. Then once more it was suspended for 
three months under rather interesting circumstances, when they are considered 
in the light of present-day events. Louis v~ote to Pope Pius IX January 19 
of that year. This letter states very briefly and fully the reasons for this 
temporary disturbance of his newspaper. 
Tr~s Saint-P~re, 
L'Univers a 6t~ suspendu ce matin pour avoir dans 
le num~ro de ce jour publie soit des articles, soit 
des documents de nature ~ creer des complications 
diplomatiques. ----
Les articles sont pour la defense de la religion et 
90E• Augier, Le Fils de Giboyer (Paris: Calmann-Levy, 1862). 
91Yeuillot, La-Fond d~Giboyer (Paris, Lecoffre, 1863). 
92Correspondance, Abbi§ Corbini, Epoisses, 5 janvier, 1863, YII, 128. 
93y • de Mars, "Le :E'ils de Giboyer, It R. D.M., XLII (1862), 1015-1018.' Protest 
against this.work. 
la liberte de l'Eglise; Ie dooument est un mandement de 
lvIgr. 1 'Ev~que de Perigueux, promulgant la derniere En-
cyclique. (Et si multa luctuosa.J 
-- A '" Une seconde fois l'Univers a l'honneur d'etre frappe 
pour sa fidelite ~ l'Eglise et ~ vous. 
r.:onsiaur de Bismarok reolamait la suppression. II 
insistait depuis trois mois et tout Ie monde en etait 
instruit. La gouvernement n'a' aocorde que la suppension 
et il a eu la loyaute d'avouer implicitement qu'on ne 
pouvait imputer au journal aucun delit ni c~ntre les 
personnes, ni oontre les lois. 
Nous reparattr~es Ie 20 mars pour consacrer ~ la 
defense des droits du Saint-Siege tout ce qui nous reste 
de forces et de vie. 
Humblement prosternes aux pieds de Votre Saintete, 
mes collaborateurs et moi nous implorons la benediction 
Apostolique. 
Louis Veuillot. 94 
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This letter vms answered by a brief praising Veuillot and his work very 
highly.95 Veuillot's well resumes his own ideas and the true causes of the 
difficulties. He realized perfeotly that the influenoe of the Univers was 
too great,96 and conseq~ently the-Liberals would'seek revenge. 97 There seeme 
something almost prophetio in his olear historical insight in a letter writte 
at this same time: 
Bismarok est Ie pontife stranger de l'Eglise libre dans 
l'Etat libre, et cette Eglise libra obeit dans cet Etat 
~ui sait obair. rls parlaient de L'"Idole du Vatican" 
l~ontalembert v~ote this expression in a secret letter 
to Lamenais.J. Dieu las prost erne devant l'idole de 
Berlin, et lorsqu'el1e co.mmande.98 
This vms of oourse a thrust at the Liberals and yet how true. He states 
succinotly and perfectly the real issue. Again it seams to point to the 
94 Correspondance, XI, 276. 
980euvres CompUtes, Serne s~rie, lilelanges, XII, 394. 
9~Ibid., Eug~ne, Rome, 28 mars 1870, X, 276. 
~7Ibid., Mgr Merour~lli, 31 janvier 1874, XI, 284. 
8rsrcr., Leon Lallemand, 6 fevrier 1874, XI, 299. 
,-----------------------------------------------------------------------
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truth of the statement that he combatted only ideas as represented by certain 
~en, but only in so far as these men had expressed the said ideas. There is 
no violence of expression, just concise, chiselled truth. In fact he only 
admitted one personal adversary99 and he had upheld the canditature of this 
one at the elections. 
This polemic '~iting was to continue daily until 1879, when Veuillot 
~rote his resignation, which resumes all his ambitions, successes, ,failures. 
1.11 he says of his fri'3Ild DuLac is really more true of himself: 
Mon cher Fr~re, 
Depuis longtemps, je d~sire quitter l'Univers, at Ie 
moment me semble venu, sans que je puisse dire s'il est 
d~j~ ou s'il est encore opportun, mais cela importe peu. 
Si l'heure est encore de travailler, nous serons tous de 
m~me avis, et encore si elle est venue, de partir. 
Cependant je orois que Ie travail se refuse et que 
l'heure est venue; je ne suis plus de force et ma journ~e 
a ~t~ de quarante-oinq ans ~ l'Univers et de pres de 
cinquante. Je. suis un vieil ouvrier. Je suis entr6a 
l'Uhivers en 1837, venant de Rome 1838 ot j'avais trouve 
Dieu, et embrasse l'Eglise et chang6 WA vie, Je fis 
alors mon premier serment, Gr6goire XVI le re~ut. Je 
n'en ai pas fait d'autre et je n'ai pas manqu6 ~ celui-
l~. J'ai trouve ~ l'~nivers Du Lac, un ami fid~le, et 
j'ai eu l'honnaur d'~tre son ami jusqu'~ la mort. Il 
est mort dans mes bras, et J'ai toujours aima son grand 
esprit et son grand coeur. II 6tait savant, ferme, 
devou6. Jtai vu de grands esprits. Jamais de plus 
large, de plus eclaire, de plus tranquillement chr~tien. 
Fid~le,~ tous les grands attachements, ~ tous les grands 
devoirs, il avait pour amis Gerbet, Salinis, Gu6ranger. 
Tous 1e b~nissaient. 11 me les a donnas at i1s mtont 
ragu ~ cause de lui. J'ai les souvenirs, ils sont ma 
lumi~re, mes amis ont et~ mes fr~res. Toi mon frere, 
tu as eu le tien ••• [quelques lignes illisib1es]. 
11 avait des mots puissants pour toutes les ren-
contres de la vie. 11 sut se souvenir de tout pour 
99Ib "d ~l" P" 2 ., ~ 2se, ar2s, juin 1857, V, 197. 
plaire toujours ••• [Oinq ou six mots 1l1isibles] de 
Dieu, ou pour oublier tout. 11 disait aussi: 11 faut 
oublier en pensant que Dieu se souvient, si nous, nous 
n'oub11ons pas. Dans la foule des hommes que j'ai con-
nus, 11 en est quelques-uns dont les noms sont rest's 
dans ma m~moire et dans mon coeur. Le mareohall 
Bugeaud, 11:. Guizot, Ourliac, Donoso Cortes, Mgr Parisis, 
ma1s personne nla Raru avoir dans mon coeur plus grand, 
plus degag~, plus lun mot illisible] et ~ ses amis que 
Ie grand Du Lac. II a voulu bien faire et atre oubli~. 
Je suis content d'avoir fait l'Univers, et d'y avoir 
donn' quarante-cinq ans de ma vie. Je ne sais pas si 
jtaurais mieux fait, ni de quelle chose je serais.plus 
content, si je l'avais bien faite. C'~t~it Ie champ que 
Dieu m'avait donn~, at c'est calui ou j'aurais pu' 
travailler avec Ie plus de constance et.de plaisir, si 
j'avais eu l'avantage de connattre la vraie besogne. 
Or, Dieu Ie voulait et je m'y adonnai fid~lement. Clest 
l~ que j'aurais trouve ma joie, mon rapos, mon labeur 
utile et heuraux. ~~is ~tais-ja I lhamme qui valait ce 
travail at m~me qui savait se rendre digne de travail? 
que Dieu me pardonne de n'avoir pas pu me rendre dign~ 
du travail et qu'ildJij,pe_oublier mes ••• [plusieurs 
mots illisibles] et que mes freres prennent en con-
sid~ration quelques bons desirs que j' ai eus pour les 
servir comme je le devais, avec Ie travail qui m"tait 
assigne, et qui avait pu les porter davant age ~ prier 
pour moi. Je voudrais l'avoir fait aujourd'hui, et 
j'apprOcherairilus tran~uille de 113. fin quiviendra 
b ' tAt 'h ~ 100 ~en 0 ••• ~nac evee • • • 
60 
This v~s the last letter penned by Veuillot as well as his last ~Titing of 
any kind. From this time on the laughter-loving pen of this sometimes stern 
polemic writer was still. 
During all these years Veuillot had written his masterpieces, besides 
hundreds of letters, as well as his daily article in the Universe They were 
On the whole a relaxation from the daily polemic struggle, of which a very 
summary sketch has been given. L'Honn~te femme appeared first in the 
lOOIbid., Eugene, (Vers la fin de 1879), incomplete but given in, says this 
-brother in a footnote, XII, 224. 
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ebruary issue of the Correspondant. 101 Again there \~s a great divergence 0 
opi.1'lion concerning this work, in literary circles. Many were enthusiastic 
and equally tnany, in Veuillot' s own words, were ··"advarsaires enrag6s. If 102 In 
this same letter he speaks of his Itroman-feuill$ton," but agrees with 1£.. de 
pumast's opinion concerning it. This was going to lead to a rehandling of 
the subject in 1844.103 That year he wrote the Abb~ Morisseau April 12 
saying: 
Enfin, je viens de terminer 1'Honn$te femme, qui depuis 
longtemps ennuyait las lacteurs du Correspondant, et 
m'ennuyait moi-mama encore plus; j'ai aussi mis en 
ordre un pauvre petit recuei1, de nouvelles d6j~ im-
prim~es, mais qu'ils .fallait nettoysr'.. r Les Nattes1.104 
Before speaking of this latter work, there is a most interesting letter among 
those in the last volume of the Oeuvres campl~tes. It speaks of the trans-
lation of this novel into Spanish. This was to be produced in El ~ Futuro, 
a newspaper published by Ramon Nocedal. It so well portrays the author, as 
well as the largesse of his permission, granted to this celebrated Spanish 
author and journalist. 
Assurement j'~tais loin de penser que personne m'~crivait 
d'Espagne, et surtout vous, au sujet de l'Honn~te femme. 
Je ne vois pas comment ce fruit de ma tr~s ancienne 
jeunesse a pu m~riter l'honneur que vous avez dessein de 
lui faire. 3i vous ~tes d6cid6~ cet acte d
'
humilit6, je 
ne puis en refuser la gloire tr~s inattendu. Puisque vous 
d6sirez vous occuper de ce livre, i1 vous appartient; usez-
en comme 11 vous plaira, traduisez, corrigez, abr6gez a 
i~~Ibid., Eug~ne, Nancy, janvier 1843, I, 345. 
Veu11lot, L'Honn3te femme (Paris: Waille, 1844); (Paris: Lecoffre, 1858); 
(Paris: Palme, 1872); (Paris: Leth., 1907). 
04Correspondance, II, 53. 
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\, 
votre ~uist~ L'ouvrage ne peut que gagner a passer par 
vos mams. 5 
In speaking of the new'edition of 1858, Veuillot had written to Mme la Com-
tesse d'Esgrigny, J.£arch, that he was very disappointed not to be able to see 
her as he had wanted to present her with a yellow flower which had just 
bloomed in Lecoffre's fields. 106 
Same examples of the different types of criticism written concerning 
this book, might help to show some of the difficulties confronting Louis at 
this time. That of Cuvillier-Fleury, stating in rather contradictory words 
that the novel is of no value, save in its morality and conclusions, was that 
of every free-thinker of the day. He mistook the satire of I'Honn~te femme 
for trivial vehemence, vulgarity and violence, Which he termed odious for 
polemic writing and absolutely unbearable in a novel. The preceding year 
this critic had been in opposition to Veuillot and Montalembert with regard to 
the laws for Public Education in France. Consequently it was not surprising 
that he considered the former as a member of the ftabsurd little faction" 
which planned to place educat.ion in the hands of the religious orders, and 
thus put the "France of July" either in convents or seminaries. I01 In answer 
almost to this rather severe censure is the very just one of Andre Bellessort: 
Parmi les nouvelles deux ou trois me semblent de purs 
joyaux; et elles ont toutes l'insolence d'~tre es-
sentiellement catholique ••• C'est tellement contraire 
~ tous les usages revus que la bonne societe se prive 
l05Ibid., 30 dScembre 1876, XII, 170. 
106Ibid., V, 275. 
l07Culvillier-Fleury, Derni~res Etudes historiques ~ litteraires (Paris: 
Levy, 1859), pp. 377-381 passim. 
de lire, de temps en tsmps. un chef-d'oeuvre ••• qui 
est comme tous les chefs-d'oeuvres de notre art realist., 
une oeuvre de satire. l08 
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This same critici~ might well be applied to Les Nattes published in 
April 1844.109 It oame off the press during the trial. It contained a re-
bal1dling of L' !pouse imaginaire as well as Clorinde ~ Clementine, which no 
doubt Was inspired by theflDeux filles de Galxfl of whom mention has already 
been made. There was after the Table of Contents an advertisement of a new 
.dition of L'BonnAte femme tor the end of June. This work was included in an 
augmented and revised tor.m in Bistoriettes ~ tantaisies.110 Besides this 
latter contained a oorrected edition of f! Petite philosoph •• lll Both this 
and~ Nattes oontained masterpieces of exceptional literary quality, 
.speoia1ly two: L'Epouse Iaaginaire and f! Chambre nuptiale. Among the oom-
ments whioh were most tavorable, expressed by oontemporaries, is that of 
~d de Pontmartinl 
f! petite philosophe s'ouvre par un ohet-d'oeuvre Ce que 
o'est qu'un cur' et se fer.me par un autre, La Chambr. 
nuptia1e. M~uillot, n'eut-il eerit que La Chambre 
nuptiale, je Ie reoonnaitrais pour un mattr6:l12 
Another oritio was very favorable in his remarks as is learned fraa a letter 
to Elise at the beginning of July, 1854. 
Sais-tu qu'il a paru un bel eloge de II. Petite Philosophe 
l08Andre Bellessort, Etudes ~ figures (ParisI Blond et Gay, 1920), pp. 94-
140 passim. lO~. oit., (Paris: 
11 ~. OTt., (ParisI 
111.2£ • CIt., (Paris I 
Waille, 1844). 
Gaume, 1862). 
Leooffre, 1849); (ParisI Lanier 1854); (Le Kans. 
Lanier, 1858). 
112Ar.mand Pontmartin, Nouvelles causeries litteraires (ParisI Levy, 1855), 178-181 ass1lil.----
-dans Ie Journal des Debats? • • .J'ai eta remercier 
l'auteur. mon amr-de Sacy, l'un ~ quarante, et nous 
nous sommes beaucoup plu. TIlii'a dit qu t i1 m'aimait 
fort de~uis qutil m'a connu; qu'avant c'etait autre 
chose.l 3 
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This seemed to be the attitude of all those who came into contact with this 
~gnetic personality. A reading of ~ Chambre nuptiale, makes one realize 
~hat the author possessed extraordinary gifts of description, of seeming im-
personality, even when speaking of joys and sorrows that one knows from his 
life, were personal. There is a lyrical quality in the prose which reoalls 
Francis Thompson's Shelley.114 The place description could soarcely be more 
carefully worded and yet it is not rigid nor toneless. There is a warmth, 
which, casts a glow over the whole sketch. It is a roam meant to be lived in, 
~hich has witnessed all the joys and sorrows of a home like Veuillot's own. 
One synpathizes vrith all the trials, all the hidden treasures of pain, so 
skillfully etched into this picture. 
The following year ,vas again to be very fruitful in literary productions 
from his ever skillful pen: Le Saint-Rosaire .medite (F'ulgenoe. 1845); and Les 
- -
FranQais ~ Alge'rie. 115 This latter was very favorably reviewed in the .22.::.-
respondant by Charles Lenormant. He even goes so far as to say that the seo-
tion headed fiLa. Premi~re garnison de l€ilianah, II if compared with the six 
printed pages of Merimee "La Prise d'une redoute," printed in the Revue 
~ranQaise. and really the basis for the latter's reputation as a v~iter, 
113Correspondance, Elise, IV, 151. 
11~Franois Thompson, Shelley (London: Burns, Oates and Washbourne, 1935). 
Introduotion by George Wynd~~. 
115Veuillot, Ope cit., (Paris: Waille, 1845); (Tours: I~e et fils, 1846, 
1853). --
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ould greatly surpass them. However he makes a rather startling remark, and 
one which has decided import in the present study, for it shows the condition 
of the literary world of the time, and therefore needs to be quoted: 
Dire que 111. Veuillot ecrit \ merveille, clest prononcer 
un eloge qui nta plus de sens aUjourd'hui, surtout 
quand il s'agit d'un ecrivain religieux. M. Veuillot, 
avec tout son talent, nlschappera point a l'arr~t de 
haute litterature qui a proscrit toute lleoole catho-
Ii que , et en vertu duquel les Gerbet et les Lacordaire 
sont exclus du nombre ie ceux qUi savent rendre leur 
pensee avec correction, charme et noblesse.116 
This vms his conclusion after having stated that this work contained not only 
agreeable and varied reading matter, but was a model of the best style for 
y reasons.117 
There followed two years of great daily polemic activity which were to 
produce the work of special merit already mentioned ~ Libres Penseurs. The 
S~e critic quoted above approved this work also. He said that he saw in this 
author one who had discovered a great part of La Bruyere's secret art, as a 
moralizer; one who by persevering and passionate study had gone to the sources 
of this type of literature, and that without any intermediary. Thus he con-
rirms the idea that Veuillot was a lover and a follower of the classical XVII 
oentury.118 In contrast with Lenormant's remarks these from Eug~ne de Ndre-
oourt are very typical: "ouvrage acLlJlirable, qUi fit pousser des cris de paon 
" 
a tous les incredules, scorches jusqu'au vif et demasques d'une main ferme.~ 
The publishing of L'Esclave Vindex in 1849, was an interlude, between his 
116 't 
l Op. CJ. ., ~,­IbJ.d., p. ll~ OPe cit., 
ll9Op. ill., 
--
XII (1845), 201. 
192. 
XXIII (1849), 263. 
p. 35. 
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~ovels and philosophical works.120 This socialistic study was not too en-
f ~husiastically received but evidently satisfied the need Veuillot felt at the 
~ime he published it, to combat in a different manner this n~ danger to 
France. The conception of the conversation between Spartacus and the Slave 
Vindex was a most unusual one. Franz de Champagny very justly condemns this 
.ork, as one of his less good ones.12l It served its purpose however and 
~eached a group that would not have been touched in any other way. 
Then came what was considered an honor then as well as now, a request to 
~ite for the Revue de Deux-Mondes. Veuillot did so, but as he had told Buloz 
he would write in his own style. The result was !!! Lendemain ~ la victoire, 
Vision.122 It was very interesting and instructive to see his ideas on 
socialism, which he had expressed in l'Esclave Vindex, take on a new form . 
here.123 The work was also published that same year in book format, and 
again the followingyear. 124 
The last .two named works were of quite a different quality than those 
which preceded them, as well as those that followed them. ,They might be con-
sidered more as brochures [literature], and not strictly speaking of the same 
style as his later ones. Th~did however portray very well the gift of 
dialogue which he possessed in a very marked degree. The novel that appeared 
in 1846 in the Correspondant was published in book form in 1850.125 It was 
11200p • cit., (Paris: Lecoffre, 1849); (Paris: Gaume, 1862); Ma1anges,IV,186' 21- ~ ( ) 'oW oPe c~~., Le Correspondant, XXIII 1849, 683-688. ;~~. ~., III (1849), 266-307; 419-474 • 
.1.2 :r,~argerie, E. de, "Louis Veuil10t et ses derniers ouvrages," Correspondant, 
12 XXIX (1852), p. 34. 
1 4op • cit., (Paris: Lecoffre, 1849); (Paris: Palma, 1850).' 
2~rbIilet d'Aub~court (Paris; Lecoffre, 1850). 
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~ery well received, although Veuillot himself vms never pleased with it.126 
This idea was shared by 1,~. de Dumast his most constructive critic, who said 
ithat it needed polishing. Veuillot answered: flJe suis content que Corbin 
~ous plaise. Votre remarque est juste, mais vous conseillez la perfection ~ 
~ homme qui a tout juste Ie temps de lire ses epreuves. n127 However he did 
lWork over this novel several times. In llG:ay 1866 it wa.s published in the 
literary supplement of Figaro: and finally printed in 1869 by Palme. It has 
been reprinted several times since his death. The last time was in an il-
lustrated edition, 1911, by Lethielleux. This charming novel was in the 
unusual form of letters. It had an interesting undercurrent of French Revo-
lutionary history, and the Restoration love of travel and mystery interwoven 
· into the story. There seems to be something of an influence derived from 
Scott's historical novels. That he was interested in these has been rather 
carefully explained by Fernessole in his invaluable work, as well as by hints 
to given by Baldensperger. 128 There is besides an evidence of the great social , 
! , 
Ii" 
i distinctions between the nobility and the bourgeoise, which was of such cur-
rent interest at this time. There are also touches here and there that seem 
to indicate that Veuillot vms satirizing the ~[elteschmerz" of his time. 
This historical background vms a prelude to the masterpiece Du Droit du 
Seigneur .::.::. Moyen-a.g;e. This work was one that was polemical in a certain 
aspect, as it was written to refute an old historical error, repeated ~ M. 
i~6correspondance, Abbe Morisseau, 12 juillet 1846, II, 191. 
7'Ibid., 14 juillet, 1846, II, 193.. . .. 
. 128Fernand Baldensperger, "La grande communion romantiste de 1827 s~us Ie 




Dupin. In the Avant-propos Veuillot tells very clearly his purpose in writin 
the book. 
Ecrivant ~ la hate, en journaliste, ~ mesure que jt~tudiais, 
et .craignant ce que pourrait sentir l'erudition, jtavais 
laisse passer quelques erreurs et omis beaucoup de textes 
importants. Jtai ~u dci faire ~ la verit~ toute la place 
qufelle demandait. 29 
Nevertheless he did show great erudition in the ~Titing of this book. He 
took every possible means to ascertain the truth and prove by careful docu-
mentation that -.vhat he had to say was what had always been the correct ver-
sion of this supposed "right." He found time to ask the assistance of all 
those capable of helping him in this difficult work of verification. Thus 
there are numerous letters relative to this publication. May 28, 1854 he 
wrote Dom Gueranger asking him certain details concerning the Church's ruling 
relative to this practice. lSO His letter to Bne de M:ontsaulnin gives a very 
clear portrait of him, in very precise, clean cut expressions: 
Vous ririez malgre votre bon coeur, si vous pouviez me 
voir dans les bibliothGques entoure de gros livres, les 
doig~ts dans l'encre, le~ habits couverts 4e poussiere 
et les jambes pleine d'envie de courir ••• Pensez vous 
que cela fasse plaisir ~ M. de Eontsaulnin? (to have 
this work dedicated to him~ lSI , 
Evidently the Count did not object, ~~d the book bears this dedication. Even 
his publishers must have realized how ~ propos this work y~s going to be for 
froL,. his letters is learned the fact that it was advertised by large posters 
on the walls of the main buildings of Paris. This caused much anxiety to the 
129Veuillot, Le droit du Seigneur au l[oyen Age (Paris: Viv~s, 1854), AV8....l1.t-
1 propos, viii. -SOC 131 orrespondance, IV, 387. 
Ibid •• lEe Ia Comtesse de I;Iontsaulnin, juin 1854, IV, 202. 
-
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author. He writes to his brother-in-law, Arthur Ihurcier: "Je prends mains 
Jllon parti des affiches de Vives. ,,132 However the publisher was justified in 
ltis anticipated success. After one month of sales Veuillot was working on a 
d d ·t· 133 secon e J. ].on. This was not all with ·wr.ich he was occupied at that time, 
as is learned from a letter to Segr~tain: . 
Je prepare une seconde edition du Droit du Seigneur, qui 
v~dra w~eux que la premi~re, et je fais-UU livre de 
bonnes lectures pour les soldats. (La suerre et l' honnne 
~ guerre, Vives, 1855.] "Le m~mel1test venu,'lIdit M. 
des Genettes, "d'attaquer l'armee." J'attaque, et, pour 
$tre plus s~ demon artillerie, je la prends chez les 
bons faiseurs. Tel que vous me voyez, je Buis en train 
d'inventer Bossuet, I,Tascaron, etc., et de decouvrir les 
Oraisons fun~bres de TUrenne et de Conde. Je choisis 
des morceaux ad hoc. Choisir dans Bossuet, ce n'est pas 
peu de chose,~e~us en reponds. Ahl quel hommeZ 
quel troupierZ134 
All the remarks so far made concerning the fitness of the publication are weI 
resumed in the article by Charles Lenormant in the Correspondant of Sept em-
ber 25:, 1854: "Une discussion devenait necessaire et cette discussion n'etait 
possible qU'au prix de recherches perseverantes et d'une critique exacte • •• " 
Then he concludes ~~th this telling remark: 
Crest pour avoir, en definitive, observe cette methode 
de refutation que M. Veuillot me semble avoir fait un 
livre tr~s remarquable, tres utile, dont l'effet actuel 
doit ~tre puissant et dont l'impression sera certaine-
ment durable. 135 
The sales and demands for republication proved this statement to be the 
opinion of his contemporaries. The fact that the work ~~s reprinted in 1857, 
132Ibid., Treguier 9 ao~t 1854, IV, 214. 
i33Ibido, Elise, 2 septembre 1854, IV, 223-224. 
134Ibid., 31 octobre 1854, IV, 243. 35- () ~o cit., XXXIV 1854, p. 951. 
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jJl. company with Les lJattes, Les Libres penseurs136 as well as being reedited 
. in 1871 would seem to uphold it also. In the latter publication there vms 
ery little changed. It again proved very successful. A letter Veuillot 
ote to Jules Janin at that time seems worth being copied here, as that 
e,uthor was so flattered by the receipt of it that he had it bound into the 
volume that Louis sent him.137 
1Ionsieur, 
Permettez-moi de vous offrir un livre fait vite et 
mal imprime, qui est peu contre le Journal des 
D~bats et contre YOUSe Vousverrez, je ltesp~re, 
que ce "Droit du seigneur" est une chim~re. et vous 
conviendrez qutil est ennuyeux de rencontrer des 
hommes de votre merite charges de ce vilain fagot. 
Clest rna r~ponse a un article que vous avez publie 
rec6mment, et je .suis heureux de vous lladresser 
'sous cette forme pacifique, sans avoir k vous maler 
dans ce tas de robins qui ont entasse l\-dessus 
leur mauvais latin et leur mauvais fran~ais. 
Nous sommes en un tamps o~ certains hommes doivent, 
bon gre mal gre, faire partie du m&me corps de 
garde, et il leur est bon dtesquiver les heurts 
entre eux autant qutils le peuvent. 
Jlai lthonneur dtGtre, Monsieur, votre tr~s 
humble serviteur, 
Louis Veuillot138 
This was not the first work, requiring untiring research which Veui1lot 
had published; however, the one of which mention is now made finds no mention, 
save in the letters of Louis. The series begins February 9, 1847 with a 
letter to Comte Rodolphe de .Maistre, thanking hini for using Veuillot to pub-
lish the unedited letters and opuscules of his father, Joseph de 1~istre.139 
1 
. 36correspondance, Comte de La Tour, 9 septambre 1857, V, 232. 
137Ibid., 30 aotlt 1871, X, 388. 
i~gi~~~.' Paris~ 30 aoGt 1871, X, 388-389. 
~., II, 251-252. 
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rhi5 is followed by many others which speak sufficiently for their own merit. 
they Sive the attitude of the compiler before this interesting but very 
'nutious and difficult work; they speak of the infinite trouble Veuillot took 
the letters; they ShOVl that he spent four years in the preparation 
f this work. In all there is such a note of sincere veneration for the 
genius of this great French writer. that at the end'one longs to read the 
compilation. 
11 ntimporte pas que la notice soit longue, ni dramatique, 
il importe qu'on y reconnaisse l'homme. C'est l~ ce que 
je voudrais faire; les ouvrages ou ltlme et la caract~re 
ne se laissent pas moins voir que ltesprit. 140 
1i~. Tr~butin, conservateur de la bibliotheque de Caen, qui 
a l'honneur d'~tre de vos arnis, mtapprend que vous pos-
s~dez plusieurs lettres du Comte J. de :fuaistre. at mtas-
sure que vous ne me trouverez pas indiscret de vous en 
demander communication. La succ~s des Lettres.et opus-
cules que je viens de publier est 6i grand, qufune seoonde 
~dition devra ~tre bient~t donn~e, et je voudrais avoir 
Ie temps de la pr6parer.14l 
1:ille remereiements de la lettre de M. de lia.istre. Elle 
est belle et bien de lui; mais je orois comme vous que 
la oopie est inexaote sur quelques pOints.142 
J'abr~ge ce billet. Je vais en Belgique. Je profite 
dtune occasion.qui m'est offerte de causer avec Ie 
prince de l~etternich, ou plut~t de l' entendre causer. 
J'irai ensuite dans un endroit beIge (Brugelette, 
Prince P~re Qagari~ o~ je trouverai quatre lettres 
in~dites de M. d~ It;aistre sur la question de l' instruc-
tion publique.143 
Outre les soucis [Archbishop Sibour of Paris] et les 
l40Ibid •• Comte Rodolphe de l£aistre, 16 mars 1847, II, 256-258. There is 
l4lal~~ a ~hird letter :5 j~in1847, .I~, 290-292. 
l42eIb:a., :1:. L •. de la Sl.Cot:L~re, 21 JUl.n 1851, III, 289. 
1 ~., 11'1. 'l;'erret, 12 septembre 1850, III, 214. 43~., Th60phile Fo.isset, 16 d6cembre 1849, III, 110. 
correspondances dont mtaocable cat incident, je prepare 
l'~dition de Oeuvres inedites de 1~. de I.ill.istre, deux 
in-8; je revois la traduction dTUU-ouvrage de Donosol 4 Cort~s; je relis. Pabbe Rohrbacher; j 'ai Ie journal. 4 
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,nen cones a masterpiece of simple style, of tact, and of a desire for con-
i. 
'structive criticism. Eay 22, 1851, he Virote 8ainte-Beuve: 
1~onsieur, 
J'ai l'honneur de vous faire remettre Ie premier volume 
des Oeuvres in-edites de l,l. de l\~istre. Le second sera 
pr~t dans quelques jours. et vous Ie recevrez aussitet. 
8i vous desirez avoir d~s ~ present les bonnes feuilles, 
V. Vaton vous les remettra. Je vous prie seulement de 
ne publier aucun extrait, avant Ie jour de la mise en 
vente, afin de m'eviter les reproches de ceu~ ~ qui je 
refuse la cOIDW,unication que je vous fait et qui ne con-
sid~rent pas qu'ils n' ont pas les m~mes droits que vous. 
Tout en reclamant vas conseils pour une seconde ~dition, 
je vous demande grlce pour les maladresses de celle-oi. 
Le m~tier d'~diteur est tout nouve~u pour moi, et de-
mande outre Ie talent que je n'ai pas, des soins que je 
ne puis prendre. Mais j'ai surtout ced~ au de sir de 
donner au public de si belles choses que 1 '.on paraissait 
vouloir lui faire attendre encore longtamps. 
J'ai l'honneur d'~tre, Monsieur, votre tr~s humble 
serviteur, 
Louis Veuillot.145 
hroughout this correspondence one feels that the compiler was deeply inter-
. 
sted in the work he was doing. This is verified by.his letter to Alberic 
e Blanche-Raffin, June 19, 1851, 
T~chez de vous procurer ces deu~ volumes de I\I. de 
l.:aistre. C' est un ciel plein d' 6toiles I et la lecture 
la plus litteraire. la plus politigue , et la plus 
cr~etierule qu10n puisse d~sirer.146 
Following this publication, there was a relatively long period before his 
44"bOd J. l. ., 
45Ibid. I 
46Ibid" 
Comte de la Tour, 21 mars 1851, III, 274-275. 
ru •. 285. 
III, 288. 
-~ext. This is easily explained by the difficulties of a polemical nature I 
~~th the Archbishop of Paris, and the family sorrows of the same year, 1853. 
(Then in rapid succession followed: ~~ la baronne Germaine Cousin,~47 a 
copy of v,hich was presented to the Holy .i.<'ather the day of her canonisation; 
~udes ~ Saint Vincent de~; La Guerre et l' hOnJme de guerre, of which he 
!'-
" :wrote his friend the Count de La Tour, November 16, 1854: 
", 
, 
J'ai remis ce matin ~ l'imprimeur deux cent cinquante 
feuilles intitulees, La guerre et l'honune de guerre. 
JJavais comr.:ence celail y a unmois pour raire un 
article de l'Uni~ers; puis j'ai vu qu r il serait bon 
de donner ),. lire a nos ofi'iciers at m~me \. d'autres, 
et il en est n~ ce livre, dont la meil1eur partie 
n'est pas de moi, maisl~~ :..:. de Maistre, de Bossuet, 
etc ••• [In origina:U 
The other works published during these years were principally articles which 
had appeared first in Univers and were improved upon and edited in book 
format. They are: Le Parti Catholique, Vie de la M~re ~ S6raphine Boulier, 
De quelques erreurs ~ la Papaut~, and the introduction to La Sainte Vierge, 
Sermons taken from Bossuet. :Gvidently he received a rebuff from Foisset con-
eerning this latter work, for he v~ote to him April 23, 1855: 
Dn prenant un mois de 1~rie dans Bossuet, je n'ai pas 
de tout entendu confisquer 1a source, et je suis en-
chant~ que d'autres aient eu l'id~6 d'y puiser dans Ie 
mbe dessein. Cela me prouve que je ne suis pas 1e 
seul ~ avoir horreur des d6votionnettes courantes. 149 
Thus the diversity of the subj8ct Inatter, the w"ids divergence of topics 
treated, the skill of Veuillotin ,vriting on Art, History, Philosophy, Re-
1470p • cit., (Toulouse: 
1.1.8Sept;re 1854" IV, 






1854); Correspondance, ~1ise, Paris, 
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ligi on, Literature and many other matters are amply evident in the treillendous, 
lmost prodigious work he accomplished from 1843 to 1859. In this last year 
e shOwed his great skill in literary criticism in the introduction to the 
orks of Donoso Cort~s~ a great. friend, and renowned philosopher, who had 
the preceding year.150 
1500euvres (Paris: Vat on; 1858-1859). Intro. lxiv pp. (Lyon: Friday, 1876, 
third edition.). 
-CHAPTER IV 
The struggles that Veuillot encountered as a journalist might lead one 
to believe that there was only that side to his life, if he himself had not 
given a totally different idea in ~ et l~l supplemented by his letters. 
When this work was published in 1859, it met with instant success. November 
seventeenth he had written the Countess de Montsaulnin that he completed the 
wanuscript the preceding day.2 He had begun it much earlier (1854] but re-
peated interruptions compelled him to give the first volume3 to the publisher 
in order to force himself to write the second.4 It had an immediate and 
overwhelming success for by February 10, 1860 he wrote to Mme de Pitray (n6e 
Olga de s~gur]: 
Voici de nouveaux chiffons pour ajouter l ce fameux manu-
sorit: ce sont des chapitres de la seoonde edition. lIs 
sont malpropres et j'ai peine a croire que mas taches 
d'encre compensent P@.r leur vertu la crasse des doigts 
de l' imprimeur. 5 
It was evidently of this edition that Saint-Beuve gave such high praise in 
his Causeries ~ lundi, for Veuillot wrote him at the beginning of October 
1861, thanking him for being a clament judge.6 Also Jules Lema1tre in Les 
lOp. cit., (Paris: Gaume frares, 1859); (Paris: Gaume. 1861); (Paris: 
2Vict~Retaux. 1903). This latter was the fourteenth edition. 
SCorrespondance. VI, 104. 
~Ibid., Abb6 Delor, Cure de Saint-Pierre a Limoges, 9 mai 1854, IV, 192. 
~!bid., M. Se&r6tain, Septembre 1859, VI, 86. 
Ibid., VI, 143. 
6Ibid., VII. 90. 
-
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contemporains oalled it a masterpieoe. 7 
--
76 
In this work Veuillot had said that he hrean-Mari~ needed an eagle's 
feather to translate properly his thoughts.8 This idea was taken up by Mme 
Cladius Lavergne, wife of the art oritio on the Universe She sent h~ one, 
receiving in answer a letter so oharaoteristio of Louis' style and thought 
that it should be given here: 
Jtai eu la temerit6 de vouloir tailler la plume dtaigle, 
Madame. Elle ne se laisse pas faire faoilement l Ltayant 
pourtant taill~e, je la prends pour vous 'orire; elle 
resiste,oraohe sur le papier, et stemporte en effroyables 
zigzags aveo un bruit de tonn~re. Je vois que 1e bon 
Dieu n'a pas donne des plumes ~ l'&1gle pour servir ~ 
mon metier. Quand j'aurai tini oette lettre, je mettrai 
1a plume dans un ooin, et elle restera pour toujours en 
jouissanoe de son oisivet~ royale. Mais oette fois-oi, 
oependant, elle servira. Ob'is, plume dtaigle et fais 
la r'verence ~ Mme Lavergne, qui m'a donne du verre de 
ses fourneaux, des oeufs de sa poule, les plumes de ses 
aigles, et qui n'a pas oublie de me donner du g6nie 
pour 1a ramercier comme il est juste. Dis-lui que 
Claudius a fait un bon artiole et mame un bon numero. 
~ritab1e.ment oe Chenavard est exoellent, exoel~ 
lentissime. On ne peut pas voir de plus haut ni plus 
juste, ni fondre meux sur la proie. Chenavard est un 
lima9on, mais il est oroque de bee d'aigle. Et on lui 
dit qu'il est un ane et m~ une !nesse: il doit en 
$tre fort oontent. Et vous, aigle, vous devez aimer 
ces favons. 
A present, plume dtaigle, dites ~ MIne Lavergne que 
je suis son tr~s humble serviteur, et couchez-vous. 
Louis Veuillot. 9 
,In writing to her daughter, a Religious of Our Lady ot Sion, the reoipient of 
this extraordinary letter says: "M. Louis Veuillot m'a 'crit une lettre 
~. cit. (Paris: Soc. Fran~ais d'imprimerie, 1898), Vl, 66. 
~~a. et11, VIII: 314.. .. 
~rrespondanoe, mai 1869, X, 143-144. 
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c~te pour me complimenter des articles de ton p~re. Ces gens d'esprit 
savent toucher juste a l'endroit sensible. H10 
However, there is a special section of this book which is outstanding as 
an example of the most perfeot Frenoh prose. It has justly been termed"la 
~erveille des merveilles. nll The first forty pages, entitled "Du mariage et 
de Chamonix," are a oomplete story of a perfeot marriage. They are autobio-
graphioal, as they tell of his engagement, marriage and honeymoon, in most 
musically cadenoed prose. The very appearanoe of the pages gives the reader 
the impression that it'~is written in blank: verse. While proving that 
Veuillot was human, they give the olimax of that longing for affeotion, whioh 
was satisfied throughout his life, in so many different ways, prinoipally by 
numerous friendships. 
Like all young men he too had had his romance in early youth, in Rouen, 
of which he had written to Emilien in :May 1831: 
H61as l puisse-t-elle [la po~tique aureole du genie.! humaniser 
quelque am. fenunine l Que je donnerais de bon coeur tous 
les vers que j'ai, tous les 'loges qulils m'ont valus, 
pour un regard d'amour. Vous conterai-je aujourd'hui ma 
triste histoire? _ :Hon, je sub trop heureux pour cela ••• 12 
1ug~ne in his life of Louis informs us that there was a young girl who lived 
near Chateau-l'Ev~que, in whom his brother was interested.1S Then in ltEpouse 
imaginaire he speaks of another, conoerning whom. he wrote to M. de Dume.st 
May 27, 1845: 
lOJoseph Lavergne, Correspondanoe de Mme Julie Laver&ye, (Paris: Taffin-Le-
1 fort! 1918), Soeur Marie-Stella de Sion, N~i 1869, , 301. 
lLem.aitre, Ope cit., p. 66. 
12C .--1 orrespondance, I, 4. 
SEe Veuillot, ~.~., I, 132-133. 
Ace festin de noces [of his sister Annette], j'avais 
chez moi, a c~te de mOi, ~ ma table, l'Epouse imaginaire, 
aujourd'hui fe~e tr~s reelle d1un de mes plus chers 
amis. @nile Lafon the painted, charmante, sainte, ne 
se doutant gu~re qu'elle a inspire un roman. Je ne lui 
avais jamais parle; et je ne l'a~s jamais si bien vue. 
Elle est parfaitel et j'ai beni Dieu de ne me llavoir point donnae. • • 4 
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as she the one of whom he had spoken to the Abbe Morisseau in January 18421 
It is very hard to know, but very probably she was.15 
However he could no~ really marry until he had settled his sisters. He 
always spoke of them as tames enfants.,tl6 He had given them a home since his 
. 
return from Rome in 1838. The charming family life was minutely and exquisit 
ly told in his letters. From them is learned where he lived,17 his many 
daily vicissitudes,lS and finally his plans for their marriages. The oldest, 
Annette at twenty-two, married Stanislaus Desquers, a printer of Perigueux. 
Of this Louis wrote: 
Je VQus ai dit que je mar1a1S Annette, ma soeur ain'e, 
clest-~-dire 11ainee de mes soeurs, car 1a pauvre fille 
a_dix ana de mQins que moi. Cela se tera lundi prochain, 
26 du mois de l~ie. Priez bien pour moi ce jour-la. 
Que 11me de Duma.st oublie un moment son mari et ses en-
fants, pour recammander h Dieu, aveo toute l'autorite 
de sa vertu et de ses J:l)$ri tes, IDS. soeur, mon .. enfant .19 
This dear sister died in ~~rch 1861,20 leaving two children, Louis fourteen, 
14Correspondance, II, 133. 
lSIbid., 15 janvier 1842, I, 258. 
l~Ibid., 22 ao~t, 1840. 
17Ibid., 9 juillet 1838, I, 63; 14 mars 1840, I, 93-94; 27 novembre 1842, I, 
330; 2 octobre 1843, 1,425. 
18Ibid., Abbe Morisseau, Paris, 24 octobre lS43, I, 426; 5 decembre 1843, 
1 n;--19. 
29Ibid., M. de Dumast, Paris, 23 mai 1845, II, 131. 
~Ibid., Louis Desquers, Paris, 16 mars 1861, VI, 365. 
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and Germaine a few days 01d. 2l These Veuillot took into his heart as if they 
were his own children. Mme Eug~ne raised the baby, who later married Eug~ne 
Tavernier, one of Veuillot's best biographers,22 and a renowned editor of the 
Universe He had been Veuillot's secretary fram 1874 to 1883. 
-
Elise, his other sister, never married. There had been several offers, 
but all were refused. Veuillot told Leon Aubineau, January 13, 1846 that 
when he asked her one day if ~he wanted to marry, she had offered to stay 
with him and take care of his children. 23 This is just what she did after 
Louis' Wife died, as the latter wrote to Bishop Gignoux of Beauvais, Novem-
ber 26, 1852: 
Par la gr~oe de Dieu, j'ai une soeur digne de re.mplacer 
cette m~re cherie, aut ant du moins qu'on peut remplacer 
une m~re. Elle est venue ~ moi et m'~ offert sa vie. 
Je l'ai acceptee. Si je n'avais pas .. eu ce seoours, 
Monseigneur, je vous aurais donne mes enfants oomme vous 
me les demandez.24 
HdW truly those words "in so far as one oan replace a mother" applied to 
~ 
~thilde Murcier Veuillot. The days preceding the marriage and hone~~oon are 
so well described in ~.!!..!! that any addition would be superfluous. Even 
Vauillot himself seemed to feel this, for he told M. de Dumast June 28, 1845 
that he had "un certain melanges de pensees et de sentiments."25 The letters 
relative to the marriage are most interesting, as they depict his feelings so 
perfectly.26 The oelebrated Jesuit, Father de Ravignan presided at the oere-
2lIbid., Boeur Clarence, fi1le de 1a Croix, VII, 41. 
~~. cit., (Paris: PIon, 1923), dedioation, p. 1. 
Correspondanoe, II, 159. 
24Ibid., IV, 19. 
25Ibid., II, 134-136. 
26Ibid., Gustave OliVier, 26 jui11et 1845, II, 141. 
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~ony, Thursday July 31, 1845, in the ohurch of Saint-Louis, Versailles.27 
The intimate recesses of Louis' heart are revealed in all his letters to 
his beloved wife, yet are more or less resumed in the ones of August 26, 
1846 and June 1852: 
Je m'arrGte; si je te disais tout ce que j'ai dans l,ama, 
il me semble que ton ooeur battrait oamme 1e mien, jus-
qU'a te suffoquer. Adieu mon amour. M.a vie est b. toi 
toute enti~re. 11 ne se passe pas un moment que mon 
coeur ne ratifie Itengagement du 31 juillet. Et dans 
ce p~ys ob je retrouve la trace des premiers jours de 
ltannee de miel, je crois t'aimer avec plus d'ardeur 
encore.28 
Five days before he had written: 
Je presserai ma oourse, afflme de te revoir, toi et ta 
, A / ~ 
chere enfant, &ffame de reposer mon ooeur aupres de ce 
que jtai de plus cher, et d'ouvrir mes yeux sur oe que 
je trouve de plus beau.29 
Then just five months before Mathilde's death he wrote one of the most 
beautiful of all his letters: 
Mais je t'avoue que dans les silences du bateau a vapeur 
et du wagon, mes yeux errant sur la campagne ne voient 
bien souvent que toi et tes enfants et se mouillent de 
larmes. Tu m'apparais comme Ie vrai bonheur, la vraie 
beaut~, Ie vrai plaisir, bien superieurs a toutes les 
riohesses que je vais admirer si loin, et qui m'attendent 
ohez moi. Le petit jardin a Vi try [j;umm.er home. situated 
about two "lieues" from Paritil, quand tu t 'y prom~nes, 
me semble de loin _.le paradis terrestre. TQut Ie reste 
n'est que 1'exi1. Je serais revenu sans passer 1a 
fronti~re s1 je ne savais par experience que ces petites 
excursions, rafra!chissant et renouvelant mes id6es, 
deviennent, apres quelques temps, du pain pour tout 1e 
monde. Me. plume oourra sur Ie papier quand j' aurai a. 
27Ibid., P~re de Ravignan, 30 jui11et 1845, II, 145. 
281b1d., Mme Louis Veui11ot, II, 199. 2~Ibid., Notre-Dame d'Abondanoe, 21 aoat 1846, II, 199. 
-
raconter tous ces spectacles at les sentiments font n.a1tre, 
et Ie PIon (edi to~ se changera en or. 30 
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The children to whom he refers here were: Marie, born May 23, 1846;31 
~n~s, December 2, 1847;32 Gertrude, March 2, 1849;33 Lucie (Luce], July 16, 
1850;34 and Th6r~se. September 1851.35 There was soon to be a sixth daughte~ 
WJ9.deleine, Nove,m.ber 19, 1852,36 but before that, came a great family sorrow. 
~euillot spoke of the death of his youngest daughter in words so eloquent and 
christian that they cannot be improved upon. 
Mon cher ami, 
Jfai perdu ce matin ma petite fille Th~r~se, 1& 
cinqui~me (!ien months old]. Cette pauVl"e enfant nfa 
presque pas 't' malade et quand on mfa pr'venu, elle 
'tait morta. Vous connaissez ces douleurs,ma femme 
et moi nous nous recammandons aux pri~res de Mme de la 
Tout et aux v~tres. Nous savons que nous avons un 
ange aupr~s de Dieu, mais que des coups sont pesants 
sur une ame p6cheressel 
Tout a vous en Notre-Seigneur, dont la volont' soit 
fai te et Ie nom touj our s b'ni I 
Louis Veuillot37 
The loss of this little daughter was only the prelude to greater sorrows. 
liovember 26, 1852, after three days of intense suffering his beloved Mathilde 
died. The heart-broken letters written during the following days, as well as 
those sent many years later portray the suffering of these days. They are 
written to practically every member of the French hierarchy, many of the 
30Ibid •• Dimanche, III, 358. 
:i1bid., M. de Dumast, II. 176. 
3 Ibid., M. du Lao, 5 d'oem.bre 1847, II .• ~., Leon Aubineau, 1849, III, 32. :~Ibid., Abbe Berbier, 17 juil1et 1850, III, 169. 3~bid., Th60phile Foisset, 10 octobre 1851, III, 305. 
3'l=ilbi~., MIne Thayer, 19 novambre 1852, IV, 17 •. 
lbi ., M. Ie Cante de La Tour, Dimanohe, 18 juillet 1852, III, 380. 
-
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Inobility and to his intimate trionds. Among these latter two stand out 
especially: the ones to Mme Tristan Mallac38 and to M. de Cuverville.39 The 
latter principally shows Louis most co~pletely at this time. Even his per-
sonal enemies seemed touched by his suffering. There are letters from: 
Montalembert; Guizot, la Comtesse de Gontaut-Biron (n~e Rohan-Chabot], NJrs. 
Craven ~6e Pauline de 1a Ferronays], and Romain Cornut, among others. 
His journal told of his self-imposed vow never to remarry.40 In a letter 
to Bishop Gignoux of Beauvais he told why: 
t J' ; Ma soeur Elise se jette dans rna pauvre e avec un devoue-
ment ang~lique. Je n'ai rien a lui donner. at je ne lui 
donnerai rien. Elle m'a dit: "Sois tranquil1e, je de-
manderai au bon Dieu non seulement 1es tendresses mais 
les faiblesses dtune ~re." La m6rite de rna chere soeur 
est au niveau de son courage; elle a l'esprit fer.me et 
net, l,ame pieuse et douce; elle est tr~s capable de 
faire cette 'ducation.41 
This sorrow was very soon to be increased, as Louis himself said SO apt-
ly in his letter of condolence to Dr. Thibaud, upon the death of the latter's 
wife: "Elle [Mathilde M. Veuillo~ me laissait .cinq enrants; trois l'ont 
suine se tenant par la main. "42 These three little girls had died within a 
month and a half of each other: the eldest, Marie, at Reichshoffen, in the 
home of Th~odore de Bussi~re, June 18, 1855,43 at the age of nine; Gertrude, 
July 1 i~ Paris;44 ~~deleine, the baby, August 2, at Versailles.45 All had 
38Ibid., 28 novembre 1852, IV, 21. Quoted in appendix. 
3~., 29 novembre, IV, 23. Quoted in appendix. 
4~euillot, Ope oit., quotes from the journal, II, 511. 
:icorrespondanc~ VII, 268~269. 
tbid., 9 mars 1859, VI, 204. 
4~ . 
vlbia., 9 mars 1859, VI, 204. 
44Ibid., Mlle de Mauroy, 1 jui11et 1855, IV, 303. Appendix. 
45Ibid., Abb' De10r, 29 juin, 1853. 
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suffered from the same illness, diphtheria.46 This grief was augmented by 
Veuillot's not being present with them. He spoke of this to his friends Dom 
Gardereau, Prior of Solesmes, and Bishop Gignoux of Beauvais. 
Ma. soeur, artligee connne une m?'re, a basoin de ma presence, 
et les enfants qui nous restent, encore mal r'tablies, 
ouvriraient dans mon ame une source 4'angoisse intol'rable, 
si je les perdais de vue. Songez mon P~re, que je n'6tais 
pas l~ quand ces deux ch~res petites ont ferme les yeux, 
et que j'ai trouve Itune au cimetiere, l'autre au cercueil.47 
. 
Ma petite Gertrude aussi est morte. La severit6 de Dieu, 
qui m'eloigne du dernier soupir de mes enfants, ne m'a pas 
permis d'arriver a tamps pour la voir mourir. J'etais en 
Alsace, aupr~s de Madeleine, malade aussi, et qui nous a 
bien inqui~tes. La mort stest promenee sur toutes ces ch~res enfants, et Dieu lui a permis d'an frapper daux.48 
These children as well as his dear Mathilde were ever in his mind, especially 
during; any great ceremonies, which touched the lives of his two remaining 
daughters, Agnes and Luce. At the former's First Connnunion, May 1860, he 
tells his great friend Mme de Pitray: RUne vision ntquit dans mon coeur. Je 
vis,--de mes yeux ouverts je ne Itaurais pas vu plus cla1rement,--je vis la 
m~re et las autres enfants assister \ la ftte. "49 Again in a letter so heart-
felt, so frank and simple, that one cannot but be moved by it, he told his 
sister-in-law, Mme Eugene Veuillot how much her sons and daughters means to 
him. She was the daughter of Mr. Aquin of New Orleans, U.S.A. 50 and sister-
I 







Mme 1a Camtesse de Montsaulnin, 24 juin 1855, IV, 300. 
IV, 317, 9 jui11et 1855. 
2 juil1et 1855, IV, 305. 
VI, 204. 
Mgr. Parisis, 22 septambre 1858, V, 347. 
-84 
reconciliation between Veuillot and Frederic Ozanam, which delighted the 
rOrJ1l.ar.5l This letter was written in January 1877, from. Arcachon and seems to 
!lead no further interpretation. Its warmth and strength speak for them-
selvas : 
A la place de mes ch~res mortes, vousavez mis des neveux 
vivants. J'ai garde mesneveux, et je sais bien ~ present 
que je n'ai_pas perdu mes filles. A la place de mes morts, 
j'ai des vivants. Je vous le dois: c~ent ne vous 
atmerais-je pas?52 
The birth of her first son, Pierre-Louis, was a great joy to Louis. His let-
~ers showed his own longing for a son. He even considered his brother-in-law, 
.Arthur Murcier, as a son, whom he had raised.53 There are many most interest-
ing letters addressed to him, especially relative to documentation for the 
Droit ~ Seieeur. 
The letters that Veuillot wrote to Pierre, his niece Marguerite, his 
daughters Agn~s and Luce, to Zoe, daughter of his great friend the Comte de 
La Tour, are among the most perfect of their kind in French literature. They 
are so absolutely adapted to the age, occupation, understanding, imagination, 
and desires of the recipients, that they are, it seams, unique models of this 
kind. The nearest competitor might be Joseph de Maistre. Perhaps he influ-
enced Veuillot, yet there does not seem to be any evidence of it. They seem 
to be the effusions of his great soul poured forth in a language, almo~t with-
out equal. There is an undercurrent of wit that adds to their charm, and a 
knowledge of child psychology that would be envied by many modern educators, 
51Ibid., M. de Saint-Bonnet, 13 octobre 1858, V, 368. 
52"Ibid., XII, 179. .. 
5~Ibid., Mme Volnys, Paris, 5 f~vrier 1873, XI, 173-174. 
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~ they knew of these writings. 
Bonjour, mon cher petit Pierre. Bonjour aussi, rna ch~re 
grosse Marguerite. C'est \ Pierre que jl~cris, parceque 
c'est Pierre qui mla ecrit; mais je parle ~ vous deux, 
parce que je vous aime tous les deux. QMand N~rguerite 
mtecrira je lui ecrirai. Pourquoi Marguerite ne nteerit-
elle pas? Elle dit qU'elle est trop petite, mais quand 
Pierre avait l"ge de Marguerite, 11 mlecrivait. Mar-
guerite pourrait scrire, si elle voulait travailler. 
Alors je lui r~pondrais. Elle recevait les lettres sur 
lesquelles il y aurait: "A W~demoiselle Marguerite 
Veuillot, rue du Regard, no. 5." £t Ie portier dirait: 
Voila une demoiselle que lion traite comma un gargon. 
Ce n'est pas tout. Je donnerais ~ Marguerite tout ce 
qu'elle me damanderait par 6crit: des livres a images, 
du papier blanc, des crayons, des poupees a ressort. 
N~is elle n'scrit pas. 
Toi, Pierre, mon cher nev~u, tu acris, et tes lettres 
me font beaucoup de plaisir; mais elles me feraient 
bien plus de plaisir encore, si tu t'appliquais davan-
tage'h mettre bien l'orthographe. It'ais attention 'a 
cela. Lthomme doit se distinguer par la correction. 
Je desire aussi que tu ecrives plus gros. 
II y a une chose que je desire bien plus, mon neveu 
et ma ni~ce: c'est que vous soyez sages. II parait 
que 9a ne va pas tr~s bien depuis quelques jours. Vous, 
vous battez, vous criez, vous n'obeissez pas a votre 
maman. Ni le bon Dieu, ni papa, ni moi, ni tante 
Elise, ni personne ne peut Stre content de cette con-
duite. Mes petits enfants, soyez sages et obeissant •• 
C'est par ce moyen que Marguerite apprendra ~ scrire, 
et que Pierre mettra bien l'orthographe et eerira gros, 
et deviendra un faIl'.aux homme. En attendant, je vous 
embrasse. Embrassez pour moi votre maman. Je vous 
rapporterai quelque chose quand nous reviendrons. 
Priez Ie bon Dieu pour votre onele, qui vous aime de 
tout son coeur.54 
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This letter to Pierre and h~rguerite about spelling and penmanship had an ap-
peal which no child could resist. There is the careful blending of praise 
and blame, as well as the spur of promised rewards. It is formal and yet most 
54Ibid., MIle Marguerite et M. Pierre Veuillot, 18 juin 1868, Plombi~res, 
rr,-""43. 
-86 
informal in style. It seems to have the spontaneity, the minutiae of detail 
of a Mme de Sevigne. Besides it gives the reader a vi~nette of the character 
of the sender and the reoeivers. The resultant portraits seem consequently 
comparable with those of La Bruy~re. Here it is not grown men and women, or 
free-thinkers, but children. He made himself one vdth them, but never so much 
SO that the recipients lost their respect for him. They inspired love, not 
fear. 
The one to Mar~uerite about "L'oiseaux du bon Dieu," portrays,most per-
fectly Veuillot's great talent for vivid description. There are no words 
which a child could not understand, and yet it seems written in poetic prose, 
which places it on the same level as Victor Hugo r s oharming poems: "Jeanne 
au pain sec," and ttL'art d'~tre grandp~re.n However there is a grace of 
rhythmic beauty in the words as well as in the thought. There is besides the 
Golden Mean of perfect taste in these exquisite lines dictated by Veuillot's 
great heart. 
w~ Ni~ce Marguerite, 
Je re~ardais la mer. Elle etait bleue au loin, 
verte plus pr~s, blonde sur le bord, avec de ~osses 
franges comme de l'argent. 11 y avait un grand soleil 
qui la faisait briller, et elle chantait en dansant et 
en brillant. C'etait tr~s beau. Alors un oiseau est 
venu pr~s de moi, et il me regardait tandis que je 
regardais la mer. 
Je lui ai dit: Qui es-tu?--Je suis un oisaau du 
bon Dieu qui vole sur la mer d~ bon Dieu.--Oiseau du 
bon Dieu volant sur la mer du bon Dieu, que veux-tu? 
Alors il me dit: Il y a une petite fille qui 
aime bien le sucre dtorge at le chocolat, mais qui 
n'aima point lr'tude; la connais-tu?--Je crois la 
connattre.--Cette petite fille est dans un couvent a 
i. Paris: la connais-tu?--Je la connais.--Cette petite 
[ fille n'est jamais la premiere de sa classe; la con-
~---------------------------------, 
nais-tu?--Oui, oui, je la connais tr~s bien.--Eh bien, 
alors, r~prit l'oiseau, il faut que cette petite fille 
commence ~ tra~iller, et ~ ~tre sage, et a servir Ie 
bon Dieu. Son papa et sa maman vont l'amener au Traport; 
elle verra la mer, elle jouera sur les galets, elle sera 
baignee par Michel. Je vois quton a~e bien cette petite 
fille-la. 11 faut qutelle ne soit pas ingrate; il faut 
qutelle merite de devenir la petite fille du bon Dieu et 
de la Sainte Vierge. 
Ainsi parle ltoiseau du bon Dieu qui vole sur la 
mer du bon Dieu. Et moi, je dis a l'oiseau: que faut-
il qutelle fasse, la petite fille? car elle n'est pas 
mechante, mais c'est une t~te leg~re tout \ fait. 
Ltoiseau reprit: Quand elle sera dana l'eglise du 
Tr~port elle dira: Mon Dieu, accordez-moi la gr;ce 
d'Stre votre petite firle-at celIe ~ la sainte ierge. 
Si elle fait bien cette prIlre, tout ira bien; et Ie 
bon Dieu donnera des ailas ~ son lme pour volar au ciel 
comme je vole sur la mer. 
Alors l'oiseau du bon Dieu ouvrit ses ailes grandes 
et fortes, et 11 stenvola bien loin, bien lOin, sur la 
mer du bon Dieu. 
Ma ni~ce V~guerite, si tu connais cette petite 
fille qui va venir au Treport, dis-lui bien tout cela. 
Moi, je suis ton oncle, et je t'aime beaucoup. 
Louis Veuillot55 
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lfuat finesse of understanding of a child's mind he showed in the letters 
about dolls: one to Marguerite and the other to his daughters, Agn~s and 
Luce. Delicacy and depth of feeling are joined here with sublimity of 
thought; yet the whole is so perfectly proportioned that it is easily under-
stood by little girls. The charming letters of Joseph de Maistre, especially 
those to his daughters Constance (puchesse de Laval-Montmorency) and Marie 
[Comtess~ de Montsaulnin] come immediately to the reader's mind. No doubt 
Louis had read these, but here his awn self is so translucently portrayed 
that one is convinced that the letters are comparable, but not copied. The 
55Ibid., Mlle lJarguerita Veuillot, Tr'port, X, 30-31. 
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individuals to whom they are addressed pasa before him in all their naivete. 
l!iS oharm lay in this dual gift: the personal oontaot established between 
himself and his correspondent, and the easy natural conversational tone in 
tVhich he writes. One sees the fun-loving smile lurking between the lines of 
these letters. His desire to tell them all he was doing as well as thinking, 
was carried out with the greatest facility. 
:Ma. ni~ce Marguerite, 
Je te donnerai une poupee puis que tu crois que je te 
l1ai promise. Maia ce sera une toute petite poup~e, qui, 
comme toi, ne se trouvera pas assez grande pour etudier, 
elle serait hontause dlAtre si grande at de ne savoir 
ni eorira, ni lire, at elle voudrait apprendre; mais 
comment ferais-tu pour lui montrer ce que tu ne sais pas? 
Quand tu sauras lire et ecrire, je t'aimerai ancore 
plus quIa present, et je te donnerai une grande poupee, 
qui aura. un chapeau a fleurs, une robe It queue, un 
caroeau sur le ventre et quelque chose de bon dans ses 
poches. 
Adieu, Marguerite. Je t'embrasse. Embrasse Pierre 
pour moi. 
Ton onole.56 
Mes ch~res fillettes, vos petites lettres m' ont fait 
grand plaisir. Vous avez bien tort de croire que voua 
n'avez rien d'interessant ~ me dire. C'est quelque 
chose de tr~s intereasant pour moi de savoir que vous 
travaillez, que vous m'aimez et que vous avez une belle 
poupee \ laquelle on pourra remettre un bras et une 
t~te. Voil~ une heureuse poupee I Quel avantage pour 
beaucoup de gens si l'on pouvait leur remettre une t~te. 
Les uns se feraient refaire le nez, les autres le teint, 
les autres toute la physionamia. On verrait alors que 
beaucoup de personnes qui semblent charmees de leur 
visage n'en sont pas si contentes an secret. Mais 
comme la plupart de ceux qui se feraient refaira le 
visage ne songerait pas de tout ~ se faire la cervelle, 
ils seraient aussi desagreables at aussi laids, et ils 
s'etonneraient de passer leur vie chez le fabricant de 
56Ntile Marguerite Veuillot, 24 juin 1866, IX, 51. Ibid. 
t~tes pour atre toujours les ~es, c'est~-dire sots, 
ennuyes et ennuyeux. Clest en quoi, nOU8 autres 
chretiens, si nous le voulons, nous semmes plus heureux 
que les poupees. 11 y a un fabricant dont je peux vous 
donner lladresse qUi fait de petites retouches au cer-
veau et qui, par ce moyen, sans rien changer en apparence 
au visage, le refor.me neanmoins considerablement et mama 
le change du tout au tout. 11 le rend ouvert, avenant, 
gracieux, aimable, en d~pit de toutes les d~fectuosites 
qui sly peuvent trouver. 11 y maintient llinnocence 
candide, candida, blanche, qui est le plus_beau teint 
que lion pu1sse avoir et le plus solide: il y fait 
lu1re l'1nt~11igence, crest l'eclat qui passe tout 
~clat; 11 y fait rayonner enfin la bonte, oharme suprtme 
qui rejouit tous les regards et attache tous les eoeurs. 
La o~ s'~panouit la bont6, on ne voit plus rien de laid; 
11 n'y a plus ni gros nez, ni petits yeux, ni vi1aines 
dents; i1 nla plus de laideur. Envoys: votre poupee 
chez le fabrioant qui fait les Visages, mais vous, tres 
oh~res fillettes, allez ohez Celui qui retouche et 
raoeomode les cervelles, s1 toutefois vous en avez 
besoin. 
Tout va tr~s bien ici et lien vous aime beaucoup; 
Mlle. l~rie nla point perdu son talent de fromagere, 
ni Antoinette son amiti6 pour vous, ni M. de Guitaut 
sa charmante belle humeur. Gredinet a perdu ses robes, 




Veuillot's deep realization of the meaning of good hospitality is fully 
'expressed in his delightful letter to Mlle Zo~ de La. Tour (the daughter of 
his great friend the Comte de La Tour]. He drew the moral so skillfully that 
one does not see the label. Again it showed his own great gratitude for the 
kindness extended to him at Vitry. Moreover,this letter seems to be one 
Which even a grO'Wll woman would like very much to read and to live up to the 
principles expressed. Yet there is that charming simplioity which places it 
easily within the mental grasp of a little girl, to understand all that was 
57Ibid., N~les Agn~s et Lues Veuillot, Epoisses, 9 fevrier 1861, VII, 
262-264. 
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~itten between the lines. How much Zo~ must have enjoyed rereading it when 
. 
sbe wished to recall the one who had so often been a guest in her father's 
mne, as well for Veuillot as for the true character portrait of her own 
Ma ch~re' Zo', 
Je suis enchant~ que mon cadeau vous ait plu, et en-
chant~ de la mani~re dont vous me le dites. Vous con-
juguez tr~s bien 1e verbe: Je remercie M. Veuillot de 
m'avoir donn€) un livre; oonjuguez de mAmele verbe: -
Je veux faire Ie bonheur de mes parents~ et vous serez 
parrarE"e. Ne trouvez pasque-ce livre est trop beau: 
ce qutil renferme le rend digne de tous les ornaments, 
et la vertu dthospitalit~ est si douce et si charmante, 
que tout .ce qui la rappelle doit ~tre charmant. Vous 
lirez ce livre~ ma ch~re Zo~, quand vous serez unpeu 
plus grande, et vous y trouverez des fruits meilleurs 
que tous oeux qui sant sur la terre, car ce sont les 
fruits robes du paradis. En attendant, comme c'est un 
prix dthospitalit' rapp~lez-vous, quand vous le verrez, 
qufil y a quelqulun qui demande lthospitalit~ dans 
votre coeur. Et ce quelqufun savez-vous qui c'est? 
c'est Notre-Seigneur J~sus-Christ lui-mbe. II est. 
toujours l~; il frappe, il demande ~ entrer •. Ohl 
ch~re enfant, recevez-le bien vite et recevez-le .bien. 
N'attendez pas pour cela votre premi~rs communion. 
Comms·vous voyez que votre p~re et votre m~re re-
yoivent leurs h~tes, stampressent ~ les servir, ~ 
leur &tre agreable, \ leur offrir ce"qulils savent le 
meilleur, ainsi recevez Jesus. 1.~sttez dans votre 
coeur tout ce qui peut lui plaire et l'engager a 
rester; ltobeissance, la simplicit6, la complaisance 
pour vos soeurs, etc. Vous avez de Itesprit, et vous 
savez bien tout ce qu'il faut. Vous serez tres 
heureuse, si vous voulez le faire. J~sus restera 
toujours avec vous; vous deviendrez bonne pour tout 
le monde, parce que vous serez bonne pour Jesus, et 
tout 1e monde vous aimera, parce que vous serez aim~e 
de J~sus. 
Adieu, ma ch~re Zoe. Priez bien pour mes petites 




The family love of which Veuillot speaks here is ~ply evident in all his 
correspondence. If they were all collected in one volume, instead of being 
intermingled with the other letters chronologically, they would fill at least 
four of the twelve volumes. Each day and sometimes several times a day, he 
wrote them, whenever they were separated for even a very few days. Notonly 
that but he wrote at times, even from the office of the Univers to his sister 
at the Rue du Bac, at most four blocks away. One example of this type gives 
a very perfect picture of how close the ties were between them. 
He1asl qu'il y a longtemps que je ne t'ai embrassee, ~ 
pauvre soeur l qa peut te parattre drSle oe que je te 
dis l~: tu uta jamais rien campris aux sentiments 
tendres, maisc'est ainsi. Pour lors, fais-moi Itamitie 
de mettre a la poste les lettres qui sont sur mon 
bureau, sauf celle' qui est pour le maire de Jumieges. 
Tu entends""bien. Jet'envoIeT'accident du Tr~port. 
Auras-tu Ie courage de faire boire du vin malade ~ un 
fr~re qui t'aime tant? 
Rien de 1 t ordinaire .• 
Ton vieux. 59 
The idea of writing merely for the pleasure of conversing Wi~h his 
friends is amply evident also, in all his letters. He constantly told his 
correspondents this fact, in the most simple yet individual manner. His 
notes to hlme de Pitray often say "Je ne veux rien dire, notre soeur, je fais 
simplement mon numero 30, Je me suis leve avec cette idee que vous auriez Ie 
num~ro 30 aujourd'hui;n60 or "11 est positif que je ntai rien ~ vous dire, et 
581bid., Paris, 15 octobre 1854, IV, 235. 
59Ibid., Debut de septe.mbre 1868, X, 48. 
SQybid., Paris, mai 1859, VI, 39. 
-
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que j'ai pourtant une demangeaison de vous parler. Voila les effets baroques 
de l'amitie. n61 Then there followed four printed pages in which he told all 
that he wished. 
His letters to his friends have a very speoial interest beoause they 
shoW, not only that he, a bourgeois, of peasant extraotion, was through his 
own skill and genius, accepted and often a visitor in the homes of the great 
of the day; but that his friends ranged in age from ohildren to the very old, 
from the hierarohy and nobility of Franoe to the very poorest. They are the 
confidants of his joys and sorrows, his advisors in the many diffioulties 
whioh he encountered, as well as those to whom he turned for repose from the 
vicissitudes of the daily strife. 
Shortly after Mathilde's death, he met in Rome the family that was to 
have the greatest contact with his, and in whioh he always found supporters 
and true friends. He spoke of this to Olga de Segur [Mme de Pitray) in June 
1864: nVoil~ onze ans que oela dure, mais oe n'etait rien dans Ie oommence-
mente Vous n'etiez alors qu'une fleurette du bouquet qui produit le parfum 
de Rome; quelle rose vous ~tes devenueJ !::!:. Luigi. n62 However it was of 
Ame de Segur, the author of ohildren's stories, that the following beautiful 
lines on friendship might have been written. They are addressed to another 
friend, muoh younger in years, but none the less able to understand them. 
Dites-moi que notre amitie tient toujours. Cette plante 
est si difficile a sIever, craint tant Ie froid, craint 
tant 1e chaud, que j'ai peur de toutes les saisons. Vous 
61Ibid., Paris, 14 mai 1860, VI, 201. 
62Ibid., MlIle de Pitray, Paris, 28 juin 1864, VIII, 92-93. 
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me prouverez que nous sommes amis en me donnant des 
nouvelles de tout ce qui vous interesse. Ne vous trompez 
pas sur moi; je suis stoique, nullement indiff'rent. 63 
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As the Comtesse de Segur \vas fourteen years his senior their friendship 
was almost that of a mother and son. In fact Louis called her 1t1;:a.m.a.n de 
Segur" in many letters. As has already been said he was "Frere Louis,,,64 to 
the children of the family. His visits, or rather vacations at "Les 
Nouettes" bound the ties more closely. His letters to Elise speak of the 
way in which he was received there: 
cette bonne et charmante cosaque rrane la Comtesse Sophie 
de Segur, nee Rostopchina] m'avait achete du papier non 
glace, sachant que le glace me glace. Elle m'avait 
choisi des livres avec un soin admirable: Ie i,iois de 
la vie des.' saints, 1me de l\~aintenon, les lettres de 
Saint-Amand, et Ie dernier petit d'Anatole. G~. Anatole 
de S~gur vena it de publier un ouvrage de piete.]65 
J'ai vu la charita de l.'lne de Segur. Elle venait me 
voir dans rna chambre, elle venait faire mon feu; elle 
entrait avec des charges de bois. 66 
Before this he had sent a very complete miniature of the Comtesse to Abbe 
~orisseau, July 18, 1856: 
J' ai ici une compagnie charmante: 1 'abbe Ute segur], 
aveugle et saint, doublesuj~t d'etude, et sa mere 
dans le genre ancien, tout coeur, tout esprit, tras 
gaie, tr~s grave, tras cultivee, pleine de bonnes 
anecdotes et qui a beaucoup vu M. de ll:aistre 'B. Saint-
Petersbourg, lorsqu' elle etait J,.~demoiselle Rostopchine. 67 
Truly as Veuillot said so well, there were de Segurs in all the joys of his 




1;111e Charlotte de Gre.:mmont, 8 mai 1864, VIII, 55. 
Mille de Pitray Olga de Segur, Paris, 22 jUillet 1857, 
Elise, Les IJouettes, 25 novembre 1857, V, 248. 




life. 68 The mutual desires of mother and daughter to aid Veuillot finanoiall 
in 1860, made him exolaim to IJme de Pi tray, "Voil'S. bien une idee de maman l • • 
i6 ohanger mon histoire en oonte de fees."69 Olga had offered him "Les Nou-
,ttes" and "Livet" the de Pitray home. He refused, beoause he claimed that 
true literary traditions oalled for patohed clothing, and holes in the el-
bows. 70 A most interesting book could be written about the two families, 
which would touch upon the history of the period, the family life and customs 
of France during the nineteenth century, children's literature during the 
riddle. of that century, as well as give a very complete picture of oity and 
~ountry life among the bourgeois and the nobility. 
Besides the de Segur family, there were many other important friends. 
Among these that of the Comte de Guitaut was one of the most interesting, 
because of the connection this family had had with Mme de sevigne and the 
literary world of the. seventeenth century.7l Veuillot spoke of them in his 
letter to Charlotte de Gr~ont, December 10, 1876. They had been crusaders 
against the Albigensians, had had the Grand Conde for a friend, while Mme de 
Sevigna wrote many letters to them, in whioh she termed herself a "vas sale 
d'Epoisses. n72 He owed this great friendship to Arohbishop de Salinis of 
Auch. 73 In his letter to Eugene June 19, 1858, Louis gave a perfect picture 
68Ibid., Elise, Paris, oe 18 juin 1846, IV, 393. 
6~., Paris, 17 avril 1860, VI, 181. 
7~. 
711~ de Sevigne, Lettres: (Paris: Hachette, 1862), Mmede Grignan, Vendre 
20 fevrier 1871, p. 34, also Correspondance, Mgr Mislin, Paris, 28 juin 
1863, VII, 257. 
72 73Correspondance, XII, 164. 
Ibid., Mgr. de Salinis, Epoisses, 18 juillet 1860, VI, 238. (Quoted in the 
appendix.) 
of his surroundings at Epoisses: 
L'endroit est oharmant et des plus oharmants, l'homme 
p~fait, la femme tout ~ fait bien (genre Ceoile de 
Segur), deux grandes petites filles qui sont de vraies 
lis des ohamps; de l'ambre, de la fraioheur, des til-
leuls fleuries; une bibliotheque des autographes du 
grand si~cle en abondance, et tr~s ohios: Sevigne, 
Conde, Richelieu, Mazarin,Louis nv, eto. Conde a 
ete proprietaire d'Epoisses par fidei-commis; il y 
est venu, et j'habite sa chambre. 74 
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Veuillot himself liked t.o consider that his anoestors had been millers or 
farmers on the estate of this family. There is no evidence of any of this, 
as the Arohives of the French departments prior to 1793 were practioally all 
destroyed or hopelessly muddled in the disorders of the times. 
However despite the close friendship Veuillot enjoyed at Les l;ouettes, 
Epoisses, and Livet, they were not the only Frenoh ohateaux where he was wel-
camed. To the Comte du Val de Beaulieu, }~y 7, 1864, he admitted that the 
latter's invitation was practioally irresistible beoause of the "ardeur 
patiente et miserioordieuse de votre amitie. u75 
Besides this he visited: The Duohesse de Laval-Montmorenoy [pldest' 
daughter of Comte Joseph de Maistre],76 Comtesse de ~ontsaulnin u~rie de 
Maistre, Comtesse de Berry],77 Duohesse de Dalmatie,78 Camtesse d'Esgrigny,79 












Paris, 11 mai, 1860, VI, 194. 
Paris, 8 ao~t 1856, V, 43. 
Elise, Changy, 21 ootobre 1862, VII, 183. 
23 fevrier 1866,' IX, 6-7. 
Bordeaux, 27 fevrier 1871, X, 321. 
Versailles, 5 mai 1871, X, 332. 
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addition he corresponded with practically every person of note in his day: 
Empress Eug~nie,82 Comte de Chambord,83 Sainte-Beuve,84 Theophile FOisset,85 
Roux-Lavergne,86 Vicamte Theodore de Bussi~res,87 Segr§tain,88 Comte Rodolphe 
de 1iaistre,89 Prince Napoleon,90 GUizot,9l Thiers,92 Dom Gueranger,93 
Dupanloup,94 and practically every member of the hierarchy of France. Beside~ 
he was in correspondance with all the authors of the day: Ernest Hello,95 
Paul Feval,96 M. Blanc deSaint-Bonnet,97 Baron de Ferussec,98 Baron de 
Beausse,99 Mme Bacon de Seigneux,lOO M. et Mme de Testas,lOl Mme Volnys,102 
and lille Charlotte de GrarnmontlD3 and her friend me la Comtesse de Rober-
sart. 104 The letters to all these friends contain many of the most perfect 
descriptive passages in the whole realm of French literature. They are so 
vivid, so piquant, and yet so realistiC, that the personality of the one to 
82 Ibid., Fin f~vrier 1871, X, 322-323. 
8~., Decembre 1849, III, 108. 
84Ibid., Octobre 1861, VII, 90. 
85Ibid., 16 decembre 1849, III, 110. 
86Ibid., Fin janvier 1862, VII, 143. 
87I bid., II, 34. 
88Ibid., VII, 65. 
89I bid., II, 256. 
9Ofb:rd., III, 291. 
91Ibid., III, 45. 
92Ibid., XII, 36. 
93Ibid., VIII, 129. 
94Ibid., XII, 248. 
95Ibid., IX, 352. 
96"Ibid., XII, 212. 
97Ibid~, X, 313. 
~8Ibid., XI, 86. lO~Ibia., IX, 366. 
lOlIbid., XI, 330-331. 
1Ora., IX, 150-151. 
i02Ibid., XI, 173-174. 
OS!O:rd., IX, 156. 
l04Ibid., IX, 27. 
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~hom each is addressed stands revealed before the reader, in all his intimate 
peouliarities, whims, desires, perfections, and defects. His letters are 
filled with passages like the following: 
Hous sommes e. cela pr~s, vraiment bien. La Maison est 
simple et les h~tes sont les meilleurs gens du monde. 
D'Esgrigny lit bien, cause bien, prom~ne bien. Madame 
d'Esgrigny est une bonne femme dans la charme et la 
perfection de mot: la jeune fille n'est pas loin 
d'~tre un mod~le et elle s'amuse de franc-jeu avec tes 
ni~ces. Quant ~ celles-ci, elles sont heureuses et 
le proclament.105 
Puisque vous les avez, Madame et tres ch~re arnie, je 
leur ferai une petite visite chez vous. J'en profiterai 
pour satisfaire un desir qui me mord et me gruge depuis 
longtemps, celui de vous donner de mes propres nouvelles. lOS 
Et nous, ma ch~re Felicia, nous avons une amitie fratche 
'apr~s des 33 ansl l07 
Ce due (de Loz, Comte du Val de Beaulieu] est bien un 
Carlovingien descendant de Charlemagne, tr~s authentique 
et tr~§ en r~gle. 11 n'y en a pas beaucoup dans Ie 
monde. IOa 
Les Grangeneuves sont des mod~les de chretiens et d'amis. 
C'est une famille excellente at charmante •. La petite 
m~re Josephine est morte, il y a un an, en odeur de 
saintete 'comme sa soeur Louise. Leur m~ra, NAdame 
l~llae, leur a ferm6 les yeux; leur soeur Madame de 
Grangeneuve, est digne dtalles et de leur frere, le 
pere ~Allac. C'est une autre Luce plus vieille et elle 
a une fille nomm6e Agn~s, a~ee de treize ans, qui est 
une autre Agn~s, pour sa grace et son aimable esprit. l09 
This last quotation shows how very much his aw.n children meant in his lifa. 
In November 1853, ha had written to Theophila Faisset, when the latter I s 
l05Ibid• , 
l06Ibid. , 








daughter was going to enter the Good Shepherd Order, giving his own ideas on 
vhe place that children should have in the life of the parent. He summed up 
very exactly in three short lines all that he said in the whole letter: "Nous 
~e poss~dons pas plus nos enfants qu'un poirier les poires. La maturite 
venue, le fruit tombe. Heureux celui qui tombe dans les mains de Dieul ullO 
The years were going to bring him to a deeper realization of this. 
IUS intercourse with the nobility, his success in polemics, the very 
favorable reception of his numerous publications by the public, none of these 
caused him any undue or unmitigated pride. He wrote Eug~ne of his feelings 
in this regard October 6, 1864: 
Du dedaus de moi-m~e, je regarde de l'autre c~te du mur, 
je songe ~ Boynes et a Bercy, et je ne m'enfle pas, taut 
s'en faut; mais je me demande si mes filles sauront sor-
tir aussi tranquillement que j'ai su entrer. lll 
Nevertheless his daughters did know how to conform themselves to the situa-
tions in which they found themselves during life. His youngest, Luce, 
entered the Visitandine Order YArch 25, 1873, at the age of twenty_three.1l2 
Veuil10t in his letters spoke of her gaiety in her work with "nos vaches,ttl13 
and the other menial employments necessary in any household, but more especial-
ly so in the cloister. It had cost him very much to give her up,114 and a 
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La joie est dans mon £me et ne peut entrer dans mon coeur; 
1a peine est dans mon coeur et ne peut troub1er mon !me. 
Ces deux sentiments se confondent et chacun reste entier 
et distinct, et il me semble que je ne saurai at ne 
voudrais jamais perdre ni l'un ni l'autre. En verite, 
mon enfant, j'ignorais a quel point tu m'es ch~re. 
Du lieu quelconque de notre exil; un jour quelconque 
de notre existence. 
Dieu soit benill15 
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The intermingled sorrow and joy was to be increased nine months later by 
the marriage of Agnes with Commandant Edouard Pierron. U6 He termed it: "La 
vide, 1e vide affreux," but added "Dieu remp1ira Ie vide. Luce me l'a dit. 
J'ai ete la voir tout seu1. nl17 A€;ain he confided to MIne Bacon de Seigneu.x: 
Je n1ai qu'une consolation dans cet stat de degout et de 
langueur. C'est 1e bonheur de mes fi11es. Chacune de 
trouve tr~s heureuse dans son etat. El1es s'estiment 
bien mariees, Agnes avec son soldat; comme Luee avec son 
Dieu. Luce a plus de raison, mais Agnes n'a pas tort; 
elle a vraiment un excellent mari, droit, capable, 
militaire dans l'be, et tres solide et determine 
chretien. 118 
However this joy SO fully foreseen was very soon· to come in his grandchildren. 
December 13, 1875, "Luee seconde,,119 was welcomed by Veui110t, and his letter 
to Agnes ends "Grand-Papa." 
This joy preceded his seven years of inaction and suffering. He was ab1 
to enjoy one visit with Agnes before all travelling became impossible, and he 
had to rely on the faithful help of Eug~ne Tavernier, to keep au courant with 
his many correspondents. However there were two very important works which 
115Ibid., XI, 354. 
116Ibid., XI, 386. 
117Ibid• 
118Ibid., XII, 21. 
119Ibid., XII, 88. 
100 
veuillot published, which have not yet been mentioned and which are justly 
considered the best o~ all his writings. His correspondence gives his awn 
ideas on these, which do not a,lways agree with the critics I. 
The many divergent interests in Veuillot's life have been spoken of in 
this chapter, which justly merits, it seems, the title ~~ l~, for it 
treats o~ so many dif~erent phases o~ his thought as well as the widely sepa-
rated subjects he treated in his publications, which are to be spoken of 
later. He very perfectly expressed this melange when writing from Solesmes 
to Elise, April 19, 1865: 
Mon Dieu, que clest beauJ qu8nes chansons, et quel 
silence, et qu'il est ennuyeux, au milieu de tout cela, 
d'avoir la pensee traversee pas Alexandre Dumas et par 
Napoleon III. ~ cheval sur la langue de l'anoien cure 
qui a l'esprit finZl20 
120Ibid., VIII, 254. 
CHAPTER V 
I.E PARFUM DE ROME ET LES ODEURS DE PARIS 
The period from 1860 to 1879 has already been spoken of as the most 
fruitful in literary produotion of Veuillot's entire life. There were, be-
sides those works already mentioned, brochures of the type of: !:!. Pape ~ .!!:. 
diplomatie which reached a sale of thirty-five thousand;lDeux Cammensaux du 
- -
Cardinal Dubois; Waterloo, of which twenty-five thousand copies were sold;2 
Notice ~ Charles Saint-Foil ~ Saintett; !.!.! X; Le Q,uepier italien; ! propos 
de la Guerre; L'Illusion liberale; La Liberte du Concile; La Republique de 
-- - - - -
~.!.!. monde; Legalite; Dialogues socialistes; and Moli~re ~ Bourdaloue. 
However,- despite the great success of all these, there were six masterpieces 
published, which really epitomized the entire work of Veuillot: Melanges 
(1860-1879), in which were collected all the articles previously published in 
the Univers;3-~ Parfum ~~, which was the author's favorite work;4 
Historiettes et fantaisies; ~~~ Notre-Seigneur Jesus-Christ, which was 
written in answer to Renan' s ~ ~ Jesus; ~ Odeurs ~ Paris, which had the 
most innnediate success of any of his books as will be shown later; and ~ 
pendant .!! Concile, practically a continuation of Le Parf'um ~~. r,~oreover 
he published four volumes of poetry: ~ Satires; Les Couleuvres; Les Filles 
1Correspondance, l~guelonne, ler mars 1861, III, 398. 
2Correspondance, Abbe Louis Klingenhoffen, 9 mai 1861, VII, 11. 
!C0rrespondance, Elise, juin ... 1857, V, 198. 
Correspondaqce, Mme de Pitray, VII, 121. 
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de Babylons; and Oeuvres poetiques. 
-
Of all these works, the one which translated most perfectly the real 
veuillot was ~ Parfum ~~. His whole life from 1838 had been devoted to 
Rome and all that she stood for. In November 1865 he defined his understand-
ing of this latter, as the seoret of recognizing the oneness of liberty and 
authority. He added that floe secret etait'a Rome," which was about to be 
buried under such ruins that humanity would be satisfied if a f&W centuries 
sufficed to raise her from the tomb. 5 This book published in December 1861 
had already reached its third edition by mid-February 1862.6 The first six 
weeks fifty-five hundred copies had been sold. 7 The second edition had sold 
three thousand copies in a fgw days.8 It had great success in Canada,9 while 
at Paris it was attacked by Scherer in ~ Temps.lO This same critic, accord-
ing to Veuillot, had already said that: fila l~pre religieuse avai t ronge en 
moi [VeuillotJ toute trace et toute for.me d r humanite."11 Nevertheless, it 
was not only this Swiss,12 who so bitterly attacked the book, but one whom 
Veuillot had always desired as a friend, Comte Charles de Montalambert. Of 
this latter criticism Louis v~ote Elise from Royat, Sept amber 16, 1868: 
Autre propos. Sais-tu comment Montalembert appelle Ie 
Parfum de Rome? Imbert Ie tient de Fal1oux, qui Ie ---
tenai t de' 1r original: --Les Puanteurs de Rome J nEh 
5Correspondance, ~.1. Prevost-Paradol, VIII, 388. 
~bid., Dom Prosper Gueranger, 14 fevrier 1862, VII, 153. 
Ibid., M. Roux-Lavergne, (Fin janvier 1862), VII, 143. ~bid., M:n.e de Pitray, 31 decembre 1861, VII, 121. 
l~bid., Dom Gueranger, 14 fevrier 1862, VII, 153. 
1 Ibid., Elise, Epoisses, 19 decembre 1866, IX, 142. lIbido 
12ybid., Elise, Epoisses, 20 decembre 1866, IX, 143. 
-
-bien J franchement, j' en ai de la peine, et j' aimerais 
mieux ne 11avoir point su at ne pas te Ie dire. Ce 
trait est d'une haine vilaine et 'tout h fait bas; je ne 
vois pas ce que saurait trouver de pire un des boulevar-
diers de l'autre c~te de l'eau. On peut faire toutes 
sortes de bonnes critiques de mon pauvre livre, mais il 
faut me hair bi'en stu pi dement pour lui faire 4e genre 
d.'injure.13 
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However there were just as many critics who praised this work very highly. 
It was said that Chateaubriand's most beautiful sentences in comparison with 
Veuillot's simple, natural eloquence seemed artificial.14 Another called the 
Par~~ de ~ an heroic act, which slashed the faces of the Italian revolu-
tionaries with the lash of Juvenal. 15 Yet it seems that the poetic prose 
form used in this work was not to Veuillot's liking, for he wrote to Eugene 
in December 1861: 
, , 
J'etais toque de cette forme demi-poetique; Ie livre 
s'etait presante dans cet habit et dans cette allure; 
mais il devait ~tre fait en quinze jours et n'avoir 
que quelques feuilles. Quand j'ai vu que la besogne 
a'allongeait, j'ai senti Ie vice: il etait trop tard, 
et Ie melange eut ete pire que la monotonie. Je ne 
Ie ferai plus et je brise a jamais ce moule fallacieux. 16 
Nevertheless it was not the form of the work that mattered. In reading his 
letters one is overwhelmed by his devotion to Rame. He carried over this 
veneration into the work. He considered that there was.nothing in the world 
more desirable than a degree of Defender of the Church. 17 His letters from 
Rome during the five "pilgrimages," as he called his visits, are completely 
~3Ibid., X, 58-59. 
14x:-Bellessort, Ope cit., p. 99. 
SE. de lLirecourt-;-op:-Cit., LI, 52. 
116Correspondance, vII, 155. He used same form in r.~ et l~. 
To ~--~ •• M. A. de Badts de Cugnac, ,18 ao~t 1872, XI, 102. 
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ilIlpregnated with what he termed so aptly the "Perfume of Rome. fI He told the 
COll1te de Guitaut: 
Le Saint-P~re est bien content de son Universe II a 
dit ltautre jour ~ quelqutun qui lui parlait de la 
souscription fran~aise: ~uelle caro Veuillot ha 
presta suo millione. Ce cher Veuil10t i1 a fourni 
son million. Vous voyez que Veuillot veut dire Uni-
1\ -verse Quelle gloire pour Champ-Charlot et merne pour 
Epoisses. maison nourriciere du dit Veuillot-Univers, 
la verite est que le million ntest pas fait, mais il 
se fera. lS 
Then Elise received one headed: "Roma, Caput Mundi," in which Louis repeated 
the words of Pope Pius IX: "Voila l'Univers qui reparait; nous ne tarderons 
pas a voir ici Veuillot. trl9 In fact all his feelings on this subject are 
completely resumed in what he wrote to Elise concerning one of his co-workers 
S'inspirant de sa foi et de son amour pour la sainte 
Eglise, il a consacre son genie a la defense du vrai, 
du bien et du beau, sous toutes les formes du langage: 
tour a tour poete inspire, moraliste profond, philo-
sophe a la maniere de 1~tstre, ecrivain tendre et 
suave; po16miste redoute, surtout lorsqu'il combat 
les ennemis de la papaute. 20 . 
Concerning his three former friends, he judged very correctly the obstacles 
which hindered them from being in agreement with him, as well as his own 
attitude. 
Je ne me croiriai jamais plus sage que Rome ni sur la 
doctrine, ni sur la conduite; si je ne pouvais sur-le-
champ acquiescer dtesprit, je saurais au moins me 
taire et attendre. Voila ce que Lacordaire et ilionta-
lembert ntont pas vu que leur sagesse les trompait. 
Ils ont murmure amerement contre Rome, et- lIontalembert 
18Ibid ., novembre 1867, XII, 385. 
19Ibid., Lundi 25 decembre 1867, 6 heures du soir, IX, 90. 
20Ibid., Royat, mercredi, 25 septembre 1868, X, 72 •. 
stirrite de Itiso1ement oh ses murmures l'ont fait tomber. 
Ce diable dtesprit de Montalembert, qui se jette et 
s'obstine sur les limites de la desob~issance, ne sait 
pas supporter la defaveur.21 
Enfin; il [Dupanloup] stobstine et ne veut employer la 
force que vers la Saint-Pierre. Alors i1 montrera 
qutil est Pierre, mais pas avant, j'en ai peur. C'est 
pourquoi tu peux a peu pr~s compter que I'empire du-
rera jusqu'a cette epoq~~, parce que Ie Pape fait ce 
qu'il veut du bon Dieu. 
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consequently it is easily seen that Veuillot never doubted what would be the 
ultimate outcome. The thing that impressed him most and which is' so obvious 
in the study of history was that in the finality the Church would be glori-
fied. She would give an ex~ple of a society which grows strong when all 
about her crumbles into ruins. 23 He was reiterating the words Pius IX had 
said to him in 1867, when he told the following to lme Claudius Lavergne, 
which she quotes in her letter to her daughter April 8, 1867: 
Regardez-moi, disait Pie IX ~ Louis Veuillot, voyez ce 
pauvre vieillard dans son ietit coin de Vatican. II 
regarde crouler Ie nonde. 2 
Louis' delight upon the reception of letters from the Pope revealed his deep 
veneration: 
Le Saint-Pare m'~crivait la lettre la plus consolante 
que je ne la publierais pas, a moins d'un ordre 
reitere.25 
Voiei Ie bref. Je trouve qulil en dit long, et si 
cette piece ne vous semble point de 1a bonne faiseuse, 
2lIbid., Elise, P1ombieres, 26 juin 1868, IX, 57. 
22Ibid., Eugene, Rome, 4 mai 1870, X, 285. ~3Ibid., Comte de Guitaut, Rome, .Printemps 1870, XII, 397. 
24-Lavergne, Ope cit., I, 244. 
25Correspondance, ]igr. Berteaud, 22 avril 1872, XI, 34. 
-clest que vous n'en jugez pas comme ici. Tous ceux qui 
en ont entendu la lecture, evaques et autres, le de-
clarent enfon~ant et Ie ~lus beau qui ait paru avec 
celui de Dom Gu$ranger. 2 . 
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After discussing Veuillot's delight upon the reception of these briefs, it 
seems fitting that an excerpt from one should be quoted to show in what truly 
eulogistic terms Louis was addressed. This was sent after his forwarding a 
copy of Le Par fum ~ ~ to Pope Pius IX. It is dated 1::arch 3, 1866: 
Prenant l'histoire pour guide, vous avez si bien rendu 
manifeste aux yeux des lecteurs .!Iaction bienfaisante 
du pontificat romain, qu'ils sont obliges de recon-
nattre en lui, le magistere et le soutien permanent 
et puissant de la justice et de la vraie liberte, et, 
par consequent, d'avoir en execration les abominables 
rruachinations par lesquelles on s'efforce dteteindre 
et de renverser ce phare de la verite et de la 
civilisation. Nous vous felicitons de l'empressement 
avec lequel tant d'editions successives de votre 
ouvrage ont ete demandees, c'est un irrecusabl~ 
temoinage du fruit qu'elles ont produit et que nous 
souhaitons encore plus abondant. 27 
These words of the Holy Father were very true. Veuillot's letters are per-
meated with what might be termed an almost prophetic historical understanding. 
On September 19) 1841, upon his return from Algiers he had v~itten the Abbe 
Korrisseau: "Je crains quelquefois que nous ne soyons destines 'a voir mourir 
Ia patrie. Je m'en console en pensant que nos neveux verront revivre 
l'E;;lise.,,28 Again he seemed haunted by the same idea when he wrote Baron de 
Gerlache from the Conciergerie, June 30, 1844. 
Dieu depose tous les jours dans l'histoire des le~ons 
~~Ibid., Eug~ne, Rome, 24 rnai 1870, 
b:Veuillot, Parfum de Rome (Paris: 
.. 8 --£orrespondance, I, 234. 
X, 270. 
Dent, 1914), II, 407-408 • 
que Ie monde oublie, mais qui reparaissent ainsi au 
moment ou elles sont Ie plus necessaire. La beaute, 
la sagesse et la grandeur de la politique episcopale 
sont une de ces le~ons que l'on ne saurait faire trop 
retenir.29 
Here is so evident what Veuillot had been striving for most of his life. 
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This desire to place the Episcopacy upon a very firm basis politically is 
evidenced in all his letters to them. Among the correspondents he wrote to 
during these years are: Cardinals Chigi,30 Pitra,31 de Bonald,32 }'ornari,33 
~~d Gousset of Reims;34 Archbishops Sibour of Paris,35 Guibert of Tours,36 
Debelay of Avignon,37 besides Bishops Jaquemet of Nantes, 38 La Bouillerie of 
carcassonne,39 de Ladoue of Kevers,40 Landriot of La Roche1le,41 Gerbet of 
Perpignan,42 Duf~tre of Nevers,43 Dupanloup,44 Delalle of Rodez,45 Terris of 
Frejus,46 Vibert of Saint-Jean de Maurienne,47 A.Ylgebau1t of Angers,48 Berteaud 
29 Ibid. , II, 79. 
30Ibid. , XI, 274. 
'31Ibid. , III, 187. 
32Ibid. , 3 novembre 1843, IV, 182. 
33Ibid. , III, 245. 
34Ibid. , IV, 244. 
35I bid. , ler octobre 1851, III, 304. 
36Ibid. , VII, 367. 
37Ibid. , II, 396. 
3~ VI, 356. 1a.., 
39Ibid. , XI, 27. 
40Ibid. , XI, 281. 
4lIbid • , XI, 84. 
42Ibid. , IV, 172. 
43Ibid. , II, 105. 
44 11:Jid. " XII, 248. 
45Ibid. , X, 24. 
46Ibid. , VII, 194. 
47Ibid• , XI" 35. 
481' °d ~., III, 261. 
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of Tulle,49 de Bonnechose of Carcassonne and EVreux,50 Bourret of Rodez,51 
Bruillard of Jrenoble,52 Pie of POitiers,53 Plantier of Nimes,54 Regnault of 
Chartres ,55 de Langalerie of Bell ey, 56 1~bille of Saint-Claude ,57 1v~arguerye 
of Saint-F1our,58 Roess of Strassburg,59 Laurent of Cheronese,60 Marilly of 
Lausanne and Geneva,61 Eermillod of Rebron,62 besides others already men-
tioned, as well as I\Cgr. de Me'I'ode. 63 
other examples of his broad conception of the place of Rome in the 
history of the world are found interspersed in his correspondence. 














63 Ibid. , 
64Thid. , 
-
J'aimerais mieux, dans l'interat rn.$me du gouvernement 
pontifical, n'avoir pas de correspondance romaine, que 
dlen avoir une redigee dans les bureaux du Saint-
Siege. • • La cause cathoHque se degage de tout oe 
qui n'etait pas romaine Avec lIUnivers, elest 113. 
these romaine touts pure, c'est Ie papis~e qui l'em-
porte sur 1a politi~ue, sur Ie gallicanisrn.e, sur Ie 
rationa1isme, ste.6 
II nly a que Ie trSne qUi puisse garantir 113. liberte, 
at il n'y a que 113. religion qui puisse garantir Ie 
trSne; et i1 faut una vraie religion pour avoir une 
vraie liberte. L's1ement de tout est done ~ Rome: 
VI, 288. 
IV, 182. 













Abbe Bernier, Paris, 27 septembre 1856, V, 107. 
crest pourquoi la R~volution y va, flais elle y trouvera 
Dieu. Je vous reponds qu'il y est.65 
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There is present here the pure logical development of the French mind which 
veuillot knew so well how to use in his polemical writings. The rest of this 
letter being a description of the conditions of the world as typified by Rome 
is too long to quote here but is included in the appendix. Again in a letter 
to the Comte du Val de Beaulieu he said: 
Voil~ l'histoire pas see et l'histoire future. Qu1est-
ce qUi a ete? Ce qui sera. Vingt-cinq ana avant la 
Revolution, l'Europe civilisee, souverains en ·t~te, se 
ruait c~ntre les jesuitss, en haine du nom de J~sus. 
Car stil y avait quelque chose ~ reprocher aux jesuitss, 
ils Gtaient fort innocents de ce qu'on leur reprochait, 
et leurs ennemis le savaient bien. • • Figurez-vous un 
. moment la revolution universalisee et mattresse dans 
le monde pendant quelqu~s annees comme elle l'a et~ en 
France pendant dix-huit mois. Voyez css hommes violents, 
incapables et effrayes qui composent le personnel des 
sectes ayant Ie pouvoir en main. Lorsque lIon rouvrit 
les ecoles chez nous, apr~s la tourmente, la plupart 
des jeunes gens de vingt ans ne savaient pas lire. 
Quelques annees de plus et la barbarie ~tait irrepar-
able pour des si~cles. Combien plus profond, plus 
rapide sera Ie voyage dans notre monde democratise 
ob se sont multipli€s les victimes et les bourreaux. 66 
How very like the present regime in the whole civilized worldJ Truly as 
Veuillot said past history holds many lessons for the present and future, if 
those charged with the destinies of nations know'how to use and profit from 
the experience of their ancestors. 
Louis found that by a visit to Rome he could learn the secret of respite, 
which is always given by contact with that city, ever nmv and yet very old. 
65Ibid • Wooe la Duchesse de Laval-lIontmorency, Paris, 11 mai 1860, VI, 194. 
66Ibid:: Compte du Val de Beaulieu, 28 mai 1864, VIII, 75. 
-
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In 1860, however, he found no surcease from the anxieties of the moment. His 
letter to Mgr Kislin of ll;arch 25 that year showed such a complete 'understand-
ing of history and the part Rome had played and will play in it, that one 
might think that they were ~Titten today. They were as he clearly foresaw the 
necessary consequences of liberalism: 
La vue de Rome ne m'a pas consol~. Eome est Ie Calvaire. 
La croix se dresse pour le Juste, et les regards de la 
Victime ne vo~ent gu~re que des ingrats, des IDechants et 
des fuyards. Quelques uns pleurent. Ohl que le Pape 
aurait bien sujet de leur dire: "Ne pleurez pas sur moi, 
pleurez sur vous et sur vos enfants"J L'Italie et,Rome 
seront foulees aux pieds dans une boue sanglante. }~is 
quelle terre ne sera pas foulee, et quelle force et 
quelles splendeurs ne jonceront pas de leurs ruines ce 
sol inf~e de l'Europe qui refuse ou qui se laisse ar-
racher J~sus-Christ Z Les hommes seront coupables; 
Dieu sera juste, etsa justice sera terrible. 67 
Veuillot was &oing to use his pen once more against this group in Les 
Odeurs de Paris. The overwhelming success of this work, really a continuation 
of Les Libres Penseurs, is evident from the fact that the twentieth edition 
was published in 1869, three years after it first appeared. 68 He vvrote his 
brother-in-law, Arthur Murcier January 3, 1867, that already thirty-five 
thousand copies had been sold, and that it did not seem temerity to count on 
forty thousand at least being bought du~ing the next few months. 69 The 
critics im~ediately swooped down upon this author: Pailleron wrote in his 
"rime ~ moucheron" in the Revue des Deux-li':ondes reproaching Veuillot for 
beinti "un saint homme fl ;70 Pontmartin in the Grand Journal and Sbherer in the 
67Ibid., VI, 173. 
68B• de kirecourt, Ope oit., LI, 52. 
~9CorresPOndanCe, Paris~X, 168. 
°Ibid.; Elise, Epoisses, 16 decembre 1866, IX, 129. 
-
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}londe attacked Louis, especially the latter, as an "enrage"; 71 1.J.orland cari-
;.--
catured the author, representing him as standing before a manhole, holding a 
bucket on which was printed in large letters Les Odeurs de Paris and which 
bore as a title: '''Un ecrivain egoutier. tt72 Then there were many favorable 
comments by: Jouvin in the Paris-Magazine, for which Louis thanked in the 
following delightfully frank letter: 
Ce droit que je pretendais sur les vivants,--qui s'avancent 
en ligne, notez-le bien,--je Ie pretends aussi sur les 
morts. Ceux que j'ai nommes sont certes plus vivants 
que moi 1 tTertullien, Bossuet, Joseph de :t:~aistre, 
Luther, Vo\tairel. Sur l'un deux, apr~s avoir parle 
de son tal~nt, qui fut des plus funestes pour l'art 
qulil exploita durant une longue vie et pour les 
moeurs generales~ j'ai "ajoutt3s quelques mots touchant 
la legon de sa fin. (;scribe died in a cab;,) 73 
All the other criticisms are so perfectly resumed in his letters that they 
lear quotiniS, for they' show his ovm attitude towards both the favorable and 
the unfavorable, as well as his gift of discernment with regard to literary 
ability: 
7l-b o d 1 :I. ., 
72Ibid. , 
73Ibid. , 
Tu as lu E. de Lansada (Ivlonde, favorable criticisnJ et 
te vOil1, jlesp~re, enfin contente. Eug~ne est tr~s 
satisfait, at moi aussi. Un homme d1esprit, un homms 
de coeur, un homme qui sait ecrire parfaitement et 
lire encore mieux, cela vaut tous les Pontmartin et 
tous les lifettement (Alfred N. gave a favorable criti-
cism in Union] qui peuvent siffloter et roupiller sur 
la terre. II y a quelquechose qui passe encore Ie 
plaisir dl~tre si favorablement juga par un si bon 
juge, c'est de decouvrir cans ce provindal ignore, 
qui faisait des fables, un prosateur catholique de 
premi~re qualit~. Ohl comr.e je l'emp1oierais et Ie 
Elise,i!.:poisses, 20 decembre 1866, IX, 144. 
Charlotte de Grannnont, Decembre 1866, IX, 156. 
I.I. J .-B. Jouvin, 6decembre, IX, 114. 
mettrais en lumi~re6 si j'avais un journa16 et comme ce 
journal aurait tout de suite du succ~s • •• 74 
Scherer a refait son article sur Ie Parfum. de ROl:J.e. La 
Revue de Deux-~ondes est ~ son seconde article:-un de--
Pailleron qui rime X moucheron et un de Lanfrey (pierre 
de: "P8.I!l.phlets de l'Eglise," ler janvier 1867 6 showing 
the connection between Atheisme et Ie peril social of 
Dupanloup and Odeurs de Paris de-Veuillotl!] que je n'ai 
~)as lu encore. II:. de""Lagardie (1.i.lne de Peyronnet) a 
toussot~ dans les Debats. Kettement a loue dans l'Union. 
Vous connaissez Ie Pontmartin qui est "toujours Ie mSme 
hOL1ffie: deux faces et un seul profil. 75 
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How clear and concise are these portraits of l.'me de Peyronnet and Armand de 
pontmartin. They are equalled only by those of Chateaubriand, Lamartine, 
and Augier. Ifl';otez bien que jSl n'aime pas Chateaubriand, mais pas du tout. 
E't . j .. eve-Dais justement d' ecrire ~ une dame Franco-BeIge combien je goutte 
peu les ~ternelles variations de ce grand trombone sur Ie perpetuel air du 
moi.,,76 
Du reste, 113. claJ::leur est generale; [Hi stoirs des Giron-
dins'] at Lrunartine qui est un mendiant d' Hoses, s I en 
:nontre fort in:portune. 77 
8e Lari",artine (whose five volumes of IIistoire de 113. 
I~estauration Veuillot had just read] m' inspire unpeu 
d'admiration at beaucoup de mepris~ Que1le linotte 
perverse 178 
Augier est un nigaud, qui veut me presenter des orties 
et qui me donne des roses. 79 
This publication was going to be one on which his fame was to be based 
74Ibid.6 
75Ibid. 6 
76Ibid • , 
77Ibid. , 
78 Ibid • , 
7~b· -~., 
Elise, Epoisses, 18 decembre 1866, IX6 134. 
Arthur 1~rcier, Paris, 3 janvier 1867, lX, 168. 
lale Charlotte de Grammont, 24 novembre 1865, VIII, 
Du Lac, Solesmes, avril 1847, II, 271. 
Bug~ne6 Deschamps6 29 ao~t 1859, VI6 74. 
1'lne de Pitray, 10 d~cembre 1862, VII, 287. 
381. 
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accordinG to the London Times. 80 Perhaps this was true for Lemai tre called 
Les Oueurs and Los Libras penseurs Francels best social satires. The former 
, ---f especially b~ing ter:.ne~. a work L of 
I success to Ius persecuv~o!l by "",he 
i 
benius.81 Yet Vaui~lot attributed its Grea 
~p9rial Police.82 It did not overwhelm 
him, for he considere<i .;lory as a mingling of confused voices, as Bossuet had 
defined it. To this he added his ovm interpretation in a letter to Elise, 
April 19, 1865: 
Lesunes (les voix] nous semblent glapir, les autres nous 
se.mblent chanter agreablement et opportunement. Cela 
depend de nos oreilles, et nos oreilles dependent de 
notre coeur, d.l il fait toujours un peu noir pour les 
autres et pour nous-m~mes, du moins en quelque endroit.83 
Louis had felt, no doubt, the severity of the critics, yet as Erne Lavergne 
said of him so truly, he had too much conw,on sense to rail at his enemies, 
so he laughed at them. His 600d humor redoubled the indi~lation of these 
Conservatives who .;ave him an exa.mple of unbelievable violence. 84 Truly in 
reading over these diatribes, ~Titten by even so-called Catholics, against 
the Church, one rejOices that someone like Veuillot hadv~itten of them as 
he did in Les Odeurs de Paris. It 1ifas exactly this idea which he had ex-
pressed in his letter to Bishop de Lan~alerie of Belley, February 26, 1858: 
On dit volontiers que la haine perce dans tout ce que 
j'ecris. Je ne l'ai jrunais cru, parce que je nlai 
j~nais senti la haine dans mon coeur. Si jly trouvais 
ce mauvais sentiment, je renoncerais aussitet ~ des 
combats, que je ne livrerais plus eri chretien. Je 
800bi tuary, i..Londay April 9, 1883, p. 7. 81Lem.a~tre, Revue Bleu, "Louis Veuillot," LIII (1894), 41. 
82Corresponda.nce, ~Gueranger, 1866, IX, • 
83Ibid., SolesLtes, VIII, 254. 
84Lavergne, Ope ~., I, 340. 
n'ai pas devou~ rna vie aux injures et aux contradictions 
pour perdre mon ~e. Je me crois d'ailleurs le droit et 
m~e le devoir de me defendre lorsque je suis attaqu~ 
dans mon honneur personnel, aussi gratuitement et aussi 
grossi~rement que le font certains ~crivains, m~es 
catholiques, at que l'a fait dans un autre camp celui 
envers qui Votre Grandeur me recommande la charite. n=. Arthur de la Gue'ronni~reJ 85 
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Veuillot could never reconcile any attacks upon religion, and so he expressed 
hiS thoughts on this subject to Blise in a letter from li.oyat, August 18, 1871: 
Q,uand j 'aurais renonce ~ la. litt5rature, alors je. pour-
rais dire que le vieil homme est petrole. 11 sera 
petrol~ pour ~tre p~trifier. Tout pour Pierre, rien 
pour Petronille, qui est la litterature. Seigneur! 
vous savez si j'ai aimee cette femme-l~l86 
This doo.inant interest of Louis was to bive as an answer to Renan's Vie 
de Jesus, a most beautiful work. His letters do not say very much about this 
, book, but sufficient for one to realize his motives and his success. Blise 
a.s usual was his confident. He told her July 22, 1863 that the Jesuit, 
Father I.:illerot, as deputy for Father Ponlevoy, urged hilL. to vn'ite this 
response. He ar3ued that Fathers I:arin and :F"elix had already ansviered but 
the priest replied: liOn veut de Veuillot lt ; to which Louis added "si c'est 
flatteur, sois flattee. ,,87 During the next year he expressed his ovm feel-
ings and purpose when writing; !:!. Vie de Notre-Seigneur Jesus-Christ, in a 
letter to 1511e Charlotte de Grammont: 
l.:.ais une bonne oeuvre bien faite, c'est un peu une vie 
refaite. J'ai pens~ souvent en ecrivant ces pages 
qu'elles pourraient ~tre COllnle une eponge sur quantite 
85Correspondance, V, 272. 
86Ibid., X, 378. 
87Ibid • J VII, 377. 
d'autres choses: non pas qu'on puisses rien 
m~ne raturer avec de l'encre, mais parce que 






The publication of this book brought Veuillot another word of praise 
from Pope Pius X, July 9, 1864. In it the Holy Father approved of all that 
VGuillot lead v:ri tten in the defense of truth and justice, and added: 
C' est ce clont temoignent vos recents e'cri ts, c' est ce 
que confirme votre dernier ouvrabe qui l~ous a ete of-
fertrelatif ~ la vie de :~otre-Sei6neur Jesus-Christ, 
et publi~ pour venger sa Divinit~ outrag~e.89 
no one ever received from this Sovereizn Pontiff such a proof of admiration, 
gratitude and paternal kindness. 
Renan's blasphemous work was so in Louis' mind that his correspondence 
is filled with remarks like the following: 
Je Ie (G.od] regarde en ce moment et veri tablement man 
coeur brGle, cependant je Ie regarde ~ travers Renan; 
L'.ais cette inf~le vitre me sert, qui Ie croirait, de 
lunette d'approche, Ce sont l~ les tours du bon Dieu.90 
Eis letters th~~king for compliilientary ones received from his friends show 
what i:rr.:r:lediate success this viOrk obtained. It V:Tas translated into English 
in 1875.91 There are many interestin;:; parts relative to Early Christian Art 
as vre11 as the fully documented and detailed life of Christ. 
Veuillot's ardent beliefs v.;ere to win for hin:., what he considered one of 
his 6reatest privileges. In 1875 he had v~itten a very stern article a6ainst 
Alexandre Durras, as the proposed author of a preface for a publication of the 
88 Ibid., 8 mai 1864, VIII, 55. 
89~. Veuillot, Ope cit., III, 477, quotes this Bref. 
90Correspondanc9; Comte de Guitaut, 21 octobre ~, XII, 340. 
91Veuillot, Life of Our Lord J sus Christ, ~rans. ~y ,from 
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JjrJ.itation of Christ. li. 'Hady, the editor, came to see Louis and told him: 
-
••• qulon lui avait d~traqu~ son p~re at sa m~re au 
moyen de ruon article, qu'il se rendait et qu'il me 
demandait de remplacer Dumas. J'ai fini par accepter 
~ condition qu'il previendrait ~umas. Dumas mla dit: 
tope 1 l:eureux d I ~tre deli vre, et voil'b. comment je me 
trouve dans cette illustration. Jlaurai mille francs 
et un examplaire sur peau de velin.92 
ir.'or one who from his youth had had a special love for this book, it is easy 
vO understand hoyr much he appreciated the pri vilese. 
tLOV'r8ver, judGinG from Veuillot I s letters, although they showed he liked 
jlJ0 :'arfum de ::Lollle best of all his works, it Vias not in this nor _Les Odeurs ~ 
f- --
iFaris, nor the Libres ponseurs, the Lelanges, nor any of his prose works that 
~e found his greatest delight, bu~ in poetry. In \vri tin;; to 1.1::e Volnys in 
~873 he confided to her in these most picturesque terms his feelings on tr~s 
~ubject : 
L'ideal vous Ie connaissez; l'invisible, e'etait ee diable 
charmant et trattre qulon appelle lapoesie. Je lui 
faisais des serments qu'elle semblait recevoir, nous 
devions nous rr~rier et c'~tait dej~ tout co~ne car en 
veritg nous faisons vie commune. Slle me detournait du 
travail positif at r6gulier. Ainsi de sui te--l\!ine 
polemique-_93 
Phis was not a newly developed interest, but rather one that he used as a 
lOans of relaxation. :r:e confessed as much to Theophile Foisset in 1843, and 
he Comtesse de Juitaut in 1866: 
Vous ~tos trop bon dlavoir fait attentio!l ~ cas mecha....'1.ts 
vers: [une fable contre L. Ville:main, :ministre de 1'in-
structioll publique] c I etai tune pure plaisanterie, ar-
Dllbid., bug~ne, :f'aris, 9 jUillet 1875, XII, 41. 
e3Ibid ., (Probablement 23 mai), XI, 195-198. 
ranbee en 1uel~uos 
que ;j'3 11a sV .. is pas 
118tlres, cO:',~:'_S Ie rcs-ce. Je sa;:.s 
?o~te \. 1a fa~()J:i 10 I.e.. ~"ontaine. D4 
"- 'I' d - , - - , -" . J ...-;Ol a, ... a·-r\ .. ;."~e, aes rl.rn.()S s..ll ~n8riJ..l1 ,:"3 11.31'- 8.:tcra~;ees 
:lane l~i. .l.)OUSsi~l·e eutrs i .. elun ct :r'ontainbleau. Blles 
2.:.3 valent rien, ;,la1gre 1 'ap)ro"bation de Luc'o" :mu..is 
JIles iTi' ont fait)asser Ie tel;(;)S et beroa un peu mon 
e:i.1,nui. La verit{est qu'on ne-s'en va pas d'Zpoisses 
du mame coeur qu'on y vient. 95 
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=;~8 Jisapprova1 of "3lise96 and of the Comtesse de Se6ur97 did not deter him. 
:l'C>:: irdu1,,;in.:; in this pasti::ne. Practically all of his "verses,1I98 as he 
:;~~.llGd tr.:.Ol1i, Vi9rc satirical i:n scap'S. 
'I::t~il1ot's firClt edit0d pocas were ~)ubJ.ishC)d anony::.lOw31y in 1659. 'This 
1.\ 
_. J..~·>~e s. Loui s' ansv;er 5Lo":8 th~\.t l:.3 rejoiced that sOJ::eonc had 
~~iGrceJ throu.:;h his anonyrdty and reco::,;nized the author: 
Je me sens un peu affray3 iu )laisir qua j'ui prls ~ 
lire votrc s.rticle sur 1% ~ilL~s de Baby1one. Je 
~~ .. 3 cro:ye,is ',)lus detacll~ CL3 cet enfa11t ·')Gruu. :,:uel-
ques parent; consu1tes \. sa naissance, -1 'o.yant declare 
mal venu, jo l'ai trait6 0rl Spartiate, tout :;aUL1iste 
que je sl;.is. Le bien que vaus lile di tes remuo en .ulOi 
1,;,n fonJ. de tendresse qui m'Gtait rest€' ;::;o.lgre tout, 
et Ie banl1i 11:0 devi ent cher. J en' irai sans doute 
jusqul~ Ie reconnattre l)ublique:ment; ::nais puisque 
rien nla pu vous emp~cher de Ie louer, rier: ne 
20 juir- 1843, I, 385. 
2 sG::?te:;::.bre 1866, IX, 77 • 
. ~u,)me, <1: novembre 1859, ~.rI, 97. Appenuix. 
25 sept8r:~bre 1859, VI, cA. A'::-'l?endix. 
=<;r.]-croet, novenbre 1359, '.'1, 99, 10,1. 
m'e:llpachera de vaus remercier. Votre appr~ciation de 
l'oeuvre est aussi indu1bente que possible; et vous 
avez surtout admirablement exp1ique Ie dessein que 
j'aurais eu en 1a publiant. Les eaux de Jouvence de 
1a poesie coulent dans Ie Bible, et ces eauxsemb1ent 
particu1i~rement destinees ~ 1a poe~ie franiaise, qui 
doit atre una poesia raisonnable, puisque 1a langue 
fran~aise est une langue raisop~able. De l~, l'uni-
versalit~ du genie fran~ais. Genie d1imitation, si 
lIon veut (je dirais p1ut~t g~nie d'assimilation); et 
cette quali te lui constitute una originali te incom-
parable. Le Franiais voit, dans ce qu'il illite, ce 
que les autres ne voient pas, et Ie leur fait voir. 
Ainsi Claude Lorrain irr1tait la nature, et Raphael 
1a physionomie humaine. 00 
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Eere can be seen his deep appreciation of the French lan6uage, which he him-
self used so skillfully. Besides there is the touch of the same naturalism· 
already noted in his novels. Indeed he possessed that genius of assimilation 
vihicll he Yi1.0ntioned to a very rr.arked degree. It was this which facilitated 
his carryins on such a vast correspondence, while vlJriting so many books and 
publishin~ the c·nivers. Truly" as he said" he save his tirae to his enemies 
and his heart to his friends. lOl This was true throughout his entire life. 
In 1856 he vIrote the Comtesse de :t.=ontsaulnin: flJe continue d' ecrire au 
r.conde entier. La moyen..."le est de dix ~_ 1uinze lettres par jour" et je ne 
reponus pas),. tout. nl02 He expressed the fact so clearly that "des pluies de 
papier, Hl03 fell on him daily from the four corners of the world,l04 and that 
yet he only answered those which proposed raising statues to him. l05 As is 
lOOIbid., 1er decembre 1859, VI, 112. 
lOlIbid., Mma Testas, XII, 372. 
l02Ibid., 16 aoOt 1856, V, 56. 
l03Ibid., Abb6 ';'[enis" 6 aott 1852, III, 403. 
l04 Ibid., Abb~ Delor, Le Tr~port, ler aont 1868, X, 31. 
l05Ibide, ~lise, 24 aoCt 1856, V, 66. 
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seen from this last remark he had a keen sense of humor. It never intruded, 
but was most often present. Like many another Genius he had some eccentrici-
ties. As miGht be expected his were relative to v.rriting. 2Ie could not bring 
himself to use any other instrunent for this purpose, but a quill. Ris re-
rnarks on this subject to Elise are most arnusiu;: 
II n'y a que des plumes de fer, c'est son second defaut. 106 
Tu ne paux ir,ls.gin.er ce que cette plume de fer me fait 
souffrir, et co soleil dans Ie dosl Je jette un voile 
sur :me. t~e et je continue. L'a:nour est plus fortll07 
Pour la quatri~me fois en trois jours, je t'ecris ~ 
la plume de fer. Si quelque chose peut donner une 
id~e de n~ tendresse, c'est l'emploi acharne de cet 
odieux instrument. II y a plus: les plumes de notre 
Abbe sont en cuivre rouge err~nch~ dans du cuivre 
jaune, et Ie tout sent tr~s n~uvais. Je mIen sers 
n6anmoins. Telle est donc la puissance de l'amour.108 
lIs vous mettent une aiGuille et une Goutte d'eucre 
sur un tabouret, et ils disent qu'on a tout ce qu'il 
faut pour ~crire. Je n'ai pour 6crire que mon coeur, 
et tout mon coeur n' est pas troPe l"i J les vilains 
instruments 1109 
L'horreur d'ecrire sur cette petite table branlante 
me fait perdre jusqu'~ mon talent at rna facilite 
d'epistolier.110 
c,:'here is a certain rei)etitioIl of thou::;ht here but not the same 1;va.y of ex-
pressinb it. 
liis poetic oift Vias soon to find expression in another edition, dedi-
106Ibid ., Rouen, 8 ao~t 1868, X, 38. 
l07Ibid., P.ouen, 9 ao-nt 1868, X, 39. 
108Ibid., Poitiers, 2 octobre 1868, X, 76. 
l09 Ibid., Elise, Dieppe, 2 mai 1869, lC, 137. 
1l0Ibid., Bernay, 14 octobre 1856 , V, 119. 
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cated to his breat friend from Solesmes, Cardinal 2itra, Les Satires. 
Veuillot's letter requestins this permission is very typical. It showed h~{ 
wall he had mastered the works of even the Renaissance 'i'lriters in France, as 
well as the realization that satire should follm~ in the footsteps of 
:.~aoelais I Fantagruel. 
11 faut du front pour deposer un paquet de vers sur votre 
robe rouse et noire. 1:ais l'esprit satirique est 5i 
hardi, ·3t Ie ~~. P. Dor;l Pitra a totljours ~te si bon pour 
moil II ya un precedent dans Ie. litterature fran~aise. 
Rabelais a dedi€ Pantasruel au Cardinal de Chati11on. 
I1 rf-e semble que nous pouvons faire un petit contrepoids. lll 
ml . k b· tt 1 . t . . d b 7· d . th R ;0 J ,. d 112 
'1 ns wor was l. er y crl. l.Cl.ze y .,~aza e l.n e" evue ~ . eux-.,.on es, 
but as Veuillot says so justly, the critic V18.S nore severe on his prose tha.:'1 
on ::1is poetry.113 Eowever as ever there ,vere kindly critics also. In writing 
to thank Gabriel de Chaulnes for his, Louis told that he had knovm lIazade at 
))On080 Cort~s I home, and that this critic VIas then scarcely less "sot, en-
nuyeux et insupportable dans le bon parti qu1aujourdthui dans le !l1B.uvais. fll14 
This was not going; to stop Veuillot I s poetic J:.luse. Practically every 
book he ViI'ote had verses interspersed, even Les Gdeurs de Paris. Here the 
sonnet form was most used. Eis ovm description of this muse to l'me de 
Pitray showed an entirely different Louis: 
Pan J I)an J pan I le. porte est forcee: une autre muse I 
une endiablee, une tapageuse, une casseuse de vitres. 
Savez-vous ce qu1elle fait? Ella chasse celIe qui me 
tenait si bien, et qui etait fort brave et majestueuse; 
lllCorrespondance, Cardinal Pitra, Paris, 18 juin 1863, VII, 347. 
112Ibid.., ;':'Use, Paris, 16 juillet 1863, VI, 373. 
113Charles de Eazade, "Veuillot at ses Satir9s," RD1::, XVI (1863), 423. 
114Correspondance, 3 janvier 1864~ VIII, 41. 
elle lui fait emporter les gros livres, elle les jette par 
la fen~re, et elle m,etale ••• ahl j'en ai honte, les 
Premiers vers du jeune Tibulle Pifl pour mettre dans-
les Uouvea:ux-LIb'res penseurs ~ Odeurs de Paris. 
Tibulle PH is Tibulle l£outon in the definitive editio~ 
Des sonnets, mon ~~iel Si notre Elise savait celal 
J'en ai fait trois cs mat in 1 i1s sont charmants; et 
je vois bien que j'en ferai trois ou quatre encore, 
en r~dant tout ~ l'heure sur les quais.115 
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I:.oreover his letters are filled with rondeaux and other verse forms, from 
the very earliest to Emilien. Two very interesting examples are found in 
those to the Comtesse Cecile de Segur [wife of Edgar, son of the Comtesse 
sophie], and to Elise. 
A la tr~s bOIh~e, tr~s gracieuse et tr~s nourrici~re 
Dame des :tJ~uettes en I';ormandie. 
Ella est partiel et l'on parlait de vous. 
Ces quatre mots m'ont et6 fort peu doux. 
Je ne veux pas, quoique je me conseille, 
Comme regal, avaler cette osei11e; 
I,e vous point voir est contraire e. mes gonts. 
l~dame, helasJ ce que crest que de nousl 
~ue la fortune a de terribles coupsl 
Elle s'annonce, on l'attend d~s la veille: 
Elle est partie. 
Bien Ie bonsoir ~ Monsieur votre epoux; 
II comrrendra IDa peine et ces froufrous; 
L~ d'ou je viens l'on est pris sans merveille 
De flamme au coeur et de rime ~ l'oreille. 
o pied-de-nez, S rage, S sort jaloux, 
Elle est partie. 
C' est ce que l' on appelle un rondeau, L:adame. 
lilarot Ie faisait mieux, mais il avai t 
l'avantage d'~tre une franche canaille, 
qualite tr~s essentielle pour fairs un 
115Ibid., Paris, 4 avril 1866, IX, 12-13. 
tr~s bon rondeau. Comme cette qualite 
m'exclurait des Nouettes, j'aLne miem: 
rater Ie rondeau et pouvoir me dire 
Votre h~te plein de recormaissance et 
de respect, 
Louis Veuillot. 
Paris Ie jour que l'on m'a dit: ~~ partie.116 
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Then the one that he sent to Elise from Royat, "annexe Chabassi~re, apparte-
ment Veui11ot, '! September 11, 1868: 
Des beaux yeux de Kademoiselle Elise 
(La seule Elise) 
Un clair solei1, joyeux et rayonnant 
Par Ie pays va tout illuminant; 
Le balayant de la nuit qui l'encombre 
II change en ciel etoil~ 1e bois sombre, 
II fait chanter Ie chSne frissonnant.· 
~ui couvre d'or 1e chaume du manant? 
Qui fait fleurir, at rire incontinent 
L'~pre rocher, Ie. tombe et Ie d6combre? 
Un clair soleH. 
Or je connais, sous un front dominant, 
Astre aussi pur at non moins etonnant, 
Un oeil plus noir et plus profond que l'ombre 
De ses vertus je ne sais pas Ie nombre. 
II m'est, c'ast l'oeil, que1quefois, c'est tannant, 
Un clair solei1. 
Fait au clair de lune, en wagon, vis-~-vis d'une 
forte cuisini~re; JP..a.is ce n'est pas ~ elle que 
je pensais.1l7 
Then two years after the resurrection of the Univers he published ~ 
Cou1euvres, which was composed principally of sonnets. In a letter to 
Edouard Dumont the end of July 1869, he defined a sonnet and gave his own 
116Ibid., (1866), IX, 162. 
117Ibid ., X, 50-51. 
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react~on to the joy of composing them. lie had not known that this verse form 
was particularly repellent to his friend, therefore he defended him.self as 
follows: 
Je vous remercie pour votre indul~ence pour les Couleuvres. 
Zn vous les envoj~nt, j'ignorais que le sonnet vous a6a-
~at. Je suis tr~s fier d'~tre assez all16 de vous pour 
que vous me sup;?ortiez tout couvert de ces petites bates. 
Pernettez-moi de les defendre un peu ••• Le sonnet, m~me 
avec cent dE3fauts, vaut mieux qu'un long po~me. ,Avouez 
que ce fut une belle aventure de forcer le po~te ~ se 
renfermer clans quatorze verso Voi1~ le bienfait 
d'Apollon. Zoileau a decrit Ie sonnet de facon 1 lais-
ser croire qu'il no finit pas. S'il avait dit quatorze 
vers, pas un de plus 1 Tout Ie monde aurai t rendu 
g;r~ce. j.Teanrnoins j'ai dans la t~te que jlaurais ·su 
faire les vers, et que cela pourrait atre un bon metier. 
Le vers est un oheval incomparable pour certaines 
choses, et une fl~che qui tient dans l'oeil lorsqu'elle 
est entr~e. C'est l~ ce qui me perd at me fait rimer 
wAlgre l'astre, peut-atre, mais qu'est-ce que clest que 
llastre? Aujburd'hui Boileau passerait pour ne lfavoir 
pas.1l8 , 
Several months before, on Easter Saturday, he had told Anatole de S6gur that 
this work had sold eighteen thousand copies of the twenty thousand published. 
To this same friend he admitted that the reviews were very "hostiles," almost 
~~thout exception, and quoted skillfully some of the poems ,vhich he himself 
considered colorless, but passed over in silence all the others. He con-
eluded by statin;; very well the reason for this: "J'ai eu Ie tort de ne 
vouloir pas me faire des anus soit dlun cetE3 soit de l'autre et je mIen 
vante. ,,119 
This was :n.ot Vauillot's last poetic work. In 1378 he published Oeuvres 
118Correspondance, X, 185-186 9assim. 
119Ibid., 3 avril 1869, XII, 390. 
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l?o~tiques, which included many poems already edited, but noV! revised. How-
ever the majority were left as he had, dravm them up in his first draft. As 
he sO truly said there ll:as a li tt1e' of every variety in the volume, tfm&es des 
passables, quoique pas assez. "120 IlTevertheless this was not the criticism 
t;iven the work in foreign countries. In Jermany Baumgartner spoke of this as 
Offenbart sich sowohl ein scharfer Satiriker, als auch 
ein liebenswUrdiger, von wahrer Gottes~~nne beseelter 
Lyriker. Welch ein drolliger Einfall, den beieibten 
Renan als die satte Sakristeiratte zu schi1dern, 
" N welche das 01 der hei1i6en La..-rnpe ausgeschlurft und 
dann das gauze Evaugelienbuch bis auf den Buchdeckel 
zernagt hat:12l 
-:H1en one realises that these poems were written and published in 1878, 
when Veuillot 'was already seriously ill from the malady which caused his 
Qeath in 1883, and yet were received so favorably, it seems an even greater 
proof of his talent. Included in this work was his ovm epitaph. It is sa 
subl:L-rne an expression of his whole purpose in life, tha.t nothing could resume 
it more fi ttingl;r. It had been published first as a conclusion to the fourth 
edition of ~ et la., and was reprinted in Oeuvres poE3tiques.122 
1 ' A .. P acez a mes cotes rna plume, 
Sur man front Ie Christ, mon orgueil; 
Sous mes pieds, mettez ce volume 
Et clouez en paix man cercueil. 
Apres la derniere pri~re, 
Sur ma fosse plantez la croix; 
Et si l'on me donne une pierre, 
Gravez dessus: J'ai~, je ~. 
120Correspondance, Abb6 Bitou, cur6 du Tremblay, 26 mars 1878, XII, 406-407 
passim. 
12lA• BaumGartner, Geschichte elss iieltliteratur (?reiburg:Herder,1912),V,720. 
122Veuil10t, Oeuvres compl~tes, XIV, ler serie, 571-572. 
Dites entre vous: "11 sOL1Lleille, 
Son dur labeur est achev~." 
Ou plut~ dites: "11 s'~veille, 
11 voit ce qu'il a taut r~Ve." 
He defendez pas ma. memoire, 
Si la haine sur moi s'abat: 
Je suis content, j'ai rna victoire, 
J'ai combattu Ie bon combat. 
Ceux qui font de viles morsures 
A mon nom sont-ils attaches, 
Laissez-les faire: ces blessures 
At '" h~ Peut-e re couvrent mes pec es. 
Je suis en paix, laissez-les faireJ 
Taut qu'il n'auront pas tout vomi, 
C'est que,--Dieu soit beniJ--poussi~re 
Je suis encore leur ennemi. 
Dieu soit b~l1iJ ma voix sonore 
Persecute encore ces ~enteursl 
Ce qu'ils insultent, je l'honore; 
Je demens leurs cris imposteurs; 
Dans leurs prisons et dans leurs f~~ges; 
A leurs captifs je peins Ie jour; 
Je fraye un chemin aux bons auges 
Vers les coeurs ot nattra l'arrwur. 
i~ue.nt ~ :m.a. vie, elle rut douce; 
Les andes du ciel font fleurir 
Sur l'aride pierre Ia mousse, 
Sur les remords Ie repentir. 
Dans IDa lutte laborieuse 
La foi soutint mon coeur charme: 
Ce fut done une vie heureuse, 
Puisque enfin j'ai toujours aime. 
Je fus pecheur, ct, sur ma route, 
IIelas! j'ai cnaucele souvent, 
Eais ;:;rs.ce ~ Dieu, vainqueur du doute, 
Je suis mort ferme et penitent. 
125 
J'espere en Jesus. Sur le terre 
Je n'ai pas rougi de sa loi; 
.. I.U derlli er jour, devfu"1t s on P~re, 
II ne rougira pas de I,wi. 
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There must have been real poetic ability here for the first three stanzas 
e.nd the last inspired Gounod to .!rite one of his loveliest compositions .123 
~Ie and Veuillot had been friends in 1842.· Then from 1845 to 1868 they did 
not see one another. They met Il;;ain at Les l:ouettes in October that year. 
his descriptions of the great musician give I:lany interesting side lights upon 
his life and character. lie tells that he was say, sparkling with wit, a 
charming story-teller, a tjood actor, filled with grandiose ideas, which he 
sometimes carried out exceptionally 1'rell, besides lmowing Beethoven and 
Lozart and many other composers t "TOrks by heart. 124 
Thus despite the fact that throughout his life, Veuillot met many per-
sonal difficulties, being forced to contend with Liberals and ~i'ree-thinkers, 
as 1',-ell as a.:.;ainst ::.;.allicans, he had always had the assurance of bein.; com-
~;letely understood at 1{07L8. This "perfWl1.e" had brou;;ht peace to him and 
enabled him to stru.S:;;;;le coura;.,;eously ai:::ainst the "odors If which strove to 
permeate the city in which he lived, and eventually to spread throughout his 
beloved France, into Europe and tlwnceto the vrhole world. 
It does not therefore seem unfi ttin[~ that the first place in 'which a 
monu..llent was erected to the memory of Louis Veuillot was at 'tome, in 1887. 
It was pla.ced in the church of San J\.."1drea delle j'ratte, v,here Alphonse-l.~arie-
123Prod'hollune, J.G. and A. Dandelot, lounod (Paris: Charles Delagrave, 1911), 
II volumes, II, 86. 
124Correspondance, Elise, Les Houettes, 7, 9, 10, 12 octobre 1868, X, 77, 80, 
82, 83. 
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I:atisbonne had been miraculously converted. las ovm native city had nothing 
to cOllllliemorate her illustrious son until 1913 J when a subscription Was taken 
UJ, cr;;anised "by the "Corporations des Publisistes ehrotiens" and the Uni vers, 
to raise funds for the erection of a marble or bronze monument to perpetuate 
his memory.125 Before 1897 a bronze plaque had been unveiled in the side 
chapel of the Basilica of the Sacred ~ieart on j,~ont}nartre.126 as a fitting 
tribute to one who had fOUGht so courat;eously for the truth, and never spared 
timself any trouble, when his skillful pen could aid in combatting the ideas 
of the century, so fatal to real progress. 
125yves de 113. Bri~re. "Le Centenaire de Louis Veuillot," Etudes relisieuses, 
CXJG1VII (1913), 709. 
126E• Drouet, "Glimpses of a G-reat Catholic Soul." Catholic World, XCVII 
(1913), 477. 
CHAFTBR VI 
VEU1LLO'1" S LITEB.ARY PRINCIPLES 
.Atter a. conaideratiOl1 ot the lite and works of Veuillot, the question 
naturally arises, as to whether he had any influence on the authors of his 
own day. His correspondence seems to answer this query tully, as ... 11 as 
givin& a key to a still more tmportant fact, Veuillot's apparent influence 
upon the twentieth century writers. In his letters he laid down the prin-
ciple. governing good l1t~ratur. of every kind. There are the broad general 
rul.s ot ·.oqutrez de. connai •• ances·p1us etendue. attn d'aToir de. id' •• 
tout ~ la"toi. plus ferae. et plus haute. qui nous donnerent e11es~. une 
forme plus originale.·1 This .eemed to be the .eoret of his own gitt, tor he 
added: 
Je TOUS rappel1e done me. recommandations t plongez-
vous dans 1e cat'chi8Jll.e, dans l' histoire at dans 1& 
saine litterature :franCiais.. Pour l'histoire. Rohr-
bacher oh TOUS trouverez en .&me tamps le cat6chisme, 
pour le. l1tterature, Bessuet et Bourdaloue. qui sont 
en •• temps mattres d. cat'chisme, d'h1atoire at 4. 
bon .t beau tranius; »ae de SeTigne pour 1. de1use. 
ment et Joseph de Maistr. pour tout.2 
\ 
With regard to Bo.suet aa a master of style, he said a very interesting thing 
to his nephew Pierre. He remarked that this Ueat orator was more than a 
master. Hi •• tyle wa. 80 indi'V'1dual that at first sight, it seemed very easy 
to imitate" yet, when oopied it r8Tea.led the impossibility of 80 doing. He 





suggested Bourda10ue as a more certain master. Then he added: 
II n'est peut-Stre pas tr~8 malaise de faire una ou deux 
phrases de B08suet et vers de Corneille; i1 taudrait se 
donner plus de peine et probablement inutile pour imiter 
Bourda10ue, Racine et Tacite. "Ie plu8 grave des histori-
ens", II y avait sana doute des r'servea que tu as taitsa 
dana la causerie litteraire contre Ie tacitamane at 
contre l"rudit.3 
Although in this second quotation he does not mention lime de Sfvigne, yet 
this renowned correapondeat held a very apecial ~lace in VeuillOt'a literary 
opinion. Her letters 'Were one ot the many reasons he enjoyed his viaits to 
Epoisses so very much, tor he could read many ot them in 1IIIU1Uacript.4 No 
doubt he had read praotically allot them, tor as soon aa a new publioation 
of unedited onea ... s on the market he was buay enjoying theln.5 
His deep respeot tor all the 01assioa1 Frenoh writers ot the lYIlth 
oentury was amply shown in his letters. He suggested as examples of good 
prose writers, the three already mentioned: Bossuet, Bourda1oue and Mm.e de 
Sevigne; then also advised: .Alq-ot, Montaipe and Lesage, but theae last two 
onlya8 examples ot good torm, taking care not to become entangled by the 
oontent. He warned against their unorthodox treatment of questions relative 
to Rome, but as a corrective he suggested Abbe Rohrbacher'S Universal Ristorz, 
not tor the writer's skill, but for the truth.6 
Bevertheless a letter written in 1812 gave the most ooncise and yet com-
plete explanation. of his theory of literature: 
3Ibid., Pierre Veuillot, Jrcacb.'on, fevr1.-, 1811, XII, 185. 
41bId., Mae de Pitray, Epoiase8, 11 juillet 1860, VI, 225. 
SIbi(1 •• IO.le Charlotte de Gr8llllll.Ont. Jreaohon., 31 decsnbre 1816, XII, 113. 
8Ibid., M. X. .. , 23 sept_bre 1861, IX, 308. 
-
11 Y a deux langue. qQl .e sont developgeB parall~lment 
depula le commencement du XVIle 81~cle 811 8e combattant 
toujours: la gaulo1se et la tranga1se. La. :tr:~a1s. 
eat nee. at la gaulolse a ete vaiJ1cue. malgre onta1ne 
at )(o11~re. S1 la langue tranga1se. ou pour m.1eux dire 
le style tran~als a un p~re c'est Balzac. plus que tout 
autre. 11 a dessw 18 tran~s. On a. oompos' et on a. 
peint 8l1Sulte. Bossuet, Cornelll., Fenelon, Racine, 
Toll\. les peintr8s, at le mare des maitres, quolqutll 
'-" \.. .", 
ne mit paa la main a l' oeuVre, eta1 t Louis nv, dont le 
g8nie eS8entlellement tran~a1s eta1t camme 1. solell de 
ce. grands artlstes, contri.1gnant le. gaulols eux-mame. 
a ae donne une oertaine regularlte at une oertaine 
pampe ••• Je pens. camne vous Bur 1. talent et l'm-
portance litt'ra1re de Paaoal, Ban. 1 'admirer aute.nt. 
Son esprit, sa ralson, peut-t.tre son corps ont "' par . 
l~ :trapp' d 'une certa1ne priw.tion de vie. Je parle 
des Provincial.s, le liTre a'ftit besoin de la passion 
d1l ledeur. Il ennuie maintenant que la passion est 
tOlt.bH. Voil'" la marque. 7 
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Naturally the Balzac mentioned here was not the author ot 'the Com8die hn_iDe, 
but Jean-Louis Guez, Sei~eur de Balzac. These theories are very much in 
accord with those expreased by Charles Maurras, Who seems the oontinuer par 
excellence ot Veuillotts polemic work. He too holds that "Voltaire est un 
coquin abject. et ••• quIll avait un joll atyle,· and that the moment had 
come to treat him without circumspect ion. 8 This statement made so early in 
his lite, Veull:),ot, aa lt were. confirmed after a vislt to Ferney in 1873. 
, 
In his Journal .2 Voyage !. Rame, written tor Ellse, in lieu ot letters, he 
spoke ot his amusement at seeing plaster statues ot Rousseau and. Voltaire 111 
the entrance hall, because ot the known animosity ot thea. two tor one another. 
He added two most characteristlc remarks: 
7Ibid., K. X ••• , XII, 401-402. 
8IbiCl., Th'ophile Fol88et, 28 avril 1846, II, 1"10. 
-
Rousseau a parfaitement l'air d'UD ami de la nature comm.e 
il ltentendait, Voltaire est le squelette ricanant du 
diable, ohacee et railleur. 9 
lSl 
IIis judgment of the tOFlll.er was eTen more concisely stated 1Ihen he warned Dr. 
JJnbert against copying him, for he said Rousseau was "un ouistre, et mAme ··le 
cuistre. nlO 
. 
These remarks might well lead one to believe that Veuillot sought all 
his pleasure among the ancients. Nothing could be more lmtrue. He eDjoyed 
the newly published oorrespondenoe of Reine, in 186S.l1 Three years later he 
speaks of reading Sainte-Beuve, and added. ace coquin-1A eat bien mauvais 
mais il a bien du talent. De tous l'es gens de lettres qui ont paru depuis 
1830, je ne s&is pas 8i ee n'est pas le plus fort. Un de oes jours, je le 
louerai terriblement et il 8era bien .tonne.a12 
., 
As might ... 11 be expect-ed :tr0lll Louis' 0108e :triendship 'With the Rellos, 
the S'gurs, and the Lavergnes, just to mention a few, he enjoyed their 
literary productions. He considered Jarinette by Mme Hello [p8eud~1 Jean 
Lander] an exceedingly good picture of the sooial situation, and the thesis 
well sustained.1S In 1811 he wrote her a most oharming letter of critioism 
or her's and Ernest' 8 works I 
J'aime beaucoup 1e ,'Die de M. Hello. C'est par II que 
je "faUX, si je vaux quelque ohose. J t a1me aU8si la 
f1eur de Jean des Landes, dit Jean Lander. Jtai toujours 
desir' de POUTOir fonder un journal r'dige par 1e sw1 
Hello sous l'oeil du seu1 Jean pour atre 1u du seu1 moi. 
19Ibid., 8 deceabre 1813, XI, 2S3. l~Iblf.' Paris, 19 septembre 1811, X, 391. 
Ib1 ., ~i.e, II, 269. 
Ulb!d., Elise, De Touraine, 12 octobre 1869, X, 216. 
13Ib£a., ~ de Pitray, Paris, 11 j~er 1861, VI, 368. 
:It ce ne serait pas 1me mauvaise affaire. parce que je 
Tandrais plus tard 1& oollection tr~s cher, mais je n'a! 
pu taire cette entreprise selon mon goat et selon mon 
coeur. 14 
lS2 
f Veuillot spoke thus to Jean IAmder what oould be expected !"rca him in wri t-
to the Combesse Sophie de ~gur' Cordonnier in his life of this renowned 
uthor of children's stories tells that Louis was responsible for the publish-
ng ot the twenty Tolumes -.hich even to the present day continue as tavorites. 
his was iD. 1856. when she wrote Nouveaux Comtes de Fees tor her grandohildr 
---------
f the de Jlalaret family. Veuillot read them one night and persuaded the 
iter to have them printed.15 After reading Memoires d 'un ane. he wrote her I 
------
8Je orois souvent lire ma propre histoire. J'y trouve bien des ohoses que 
'ai pens'es. at un certain m'pris pour ltesploe humaine qui :me revient tort 
ce moment •• 16 Ris reading completed Louis wrote )(me de PitraYI 
V~iia dono __ II. Segur en train de mettre \U'le gloire toute 
nouvelle sur ce "f1eux nom politique et m11itaire. Elle 
entoncera jol1ment Ie. grand~pa ou Ie grand-onole qui a 
'crit taat(d'hiatoires. et Dime aussi l'acad'-1oien 
aujourd Ibni Ti vant, Bes Ii vres auront une bien autre 
durN et 1me bien autre popu1arite. lIs Tiwcmt par 1a 
grande ~alit' litteraire. oelle qui tait "f1vre, Ie 
nature1~'" ' 
his was not the tirst time he had predicted her lasting tame. In his article 
) " f Deo_ber 31. 1859, in the Uni vers he had already shown the outstanding 
ualities ot these aCODtes. a18 This gift ot being'natural, of Whioh he 
'Ibid., l'Irne Ernest Hello, Paris, 20 septElllbre 1871, X, 399. 
SCharles CordOlUlier. !:!. COJlltesse ~ Hgur (Paris. J.-L Peigues, 1931), 
p. 118-119. ~corre8P~ll!e, 20 d'oembre 1860, XII, 328. 
Ibid ••. aria, 25 dec_bre 1860. VI, 331. 
~es, Sa. s'rie. VIII, 422-426. 
las 
speaks, 1I8.S essentially one o~ his 0'ftD. charaoteristios, and perhaps the 
reason he could so easily recognize its prescce in the works ~ others. It 
1f8,S doubtless also the reason lIby her stories are read, not onl,.. in Frace, 
bUt even in the Grades, at Frcch classes, 8l1d thoroughly enjoyed. Veuillot 
touched the :maiD.apri:ng ot the explallation, however, nen he wrote )be de 
Pi tray in 1866: 
C'est matateDaDt que jtappr'oie Itart prodigieux de 
Jle;man S'gur, et je vois bien quels ohef's-d'oeuvre sont 
les "M'-oires d'un ine," les -u&lheurs de Sophie,· Ie 
"G~&l Doufkine" at lea autt'es. Mama» Segur a oem-
",08 grand'mAre .veo une expfirienoe dea ohoses de la 
vie et des atl"eniers d t abondano8 dent nul ne peut 
ten1r lieu.IS . 
Most o~ the oopies ot these Works *oh one meets today, i.J:1 different 
libraries, are at least the twentieth edition. 
There were alao other novelists of note with whom he had personal oon-
taot. In 1876, ~er his conversion, Paul Feval, wrote aalcing tor an inter-
view with Veuillot. The latter's answer was typical: "Cher Jionsieur, ou 
plutat cher ami, vaus n'&'ftz pas besom d'un rendez-vous at .. oela d.evrait 
atre tait depuis longt~s, car je suis presque malade.·20 They met and many 
interesting topics must have been discussed, between these two writers, both 
so devoted to the Church. Again in this author, Veuillot reoognised great-
ness,21 whioh 1I8.S going to be oonfirmed by the AcadElllD¥.22 
Ncr .... s this the only time he deteoted true literary ability, and en-
19correspondance, IX, 100. 
20Ibid., XII, 118. 
21.'C'Oi:resp~ce, Paul F'val, S avril, 1878, nI, 212. 
22Paul Fenl, ~ Loup Bl&Jl.c (PariSI Albion Miohel, c. 1928), Xew edition. 
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titled the 1I'Orks _sterpieces, which .. ere later endorsed by this SUl8 body. 
In 1814 tor tear ot being more ot a h1ndrance than a help tor his triend. lime 
Testas ot Perigueux, he wrote a request to Xavier lIarmier, asking him. to 
intercede tor her 'With her judges. 11m. Feuillet, Dutaure, Cuvillier-Fleury, 
Tailland1er, Duvergier, de Ha.U8~e, Patin, and Vielcastel.23 Again in lS12, 
almost in spite of himself he read and was deUghted by FleU!'8l'lge or J/1me 
Craven [lIlee Pauline de la Ferronaya]. J:Ie realized that she knew the art ot 
IlOvel-.ritin& as 11' she had done nothing else all her life.24 She no doubt 
recalled to his m1nd what he had called the most perfect novel. 
Un roman que Dieu lui","'e a tait et qui seul 11 pouvait 
taire. Quel auteur oserait 'crire une histoue de Paul 
at VirgiDie, ou de Werther et Charlotte mari's' Dieu a 
OGDlpoe8 cett. histeire.25 . 
This was the romance ot .&l.ezandrine d'.&lcpeua and .Albert de la Ferronays, a 
great triend or Veu111ot. Perhaps also this -.s the reasOlL he spoke so harsh 
ly ot George SaBd. lie aclatnled.ged her talent, but deplored her intluenoe 
UpOD the youth ot th~ day.2S It ..... s the same tor Alexandre Dumas, ot whOlL he 
said. 
L'hamme ne voudra.it ja.ma1s d'une impertection qui De 
l!autoriserait pas \ en avoir une autre. Quand je 
pense que oe sOut les nltgres qp1 ent d'couvert oette 
grande v6rit', j'adm1re leur philosophie, et je pense 
qu t Alexandre Dwae.s qui a 'eri t trois oents "rOlumes 
sana trouver rien qui vaille oela, est tr~s d'g~'r,.21 
23correapondanoe, XI, 3S1. 
2ilbid., Elise, Pouliguen, 1 at 10 septembre lS12, XI, 116-122 passim. 
25yeuIllot, Partum de RQIU (PariSI J. M. Dent et tils, 1928), I, 360-369. 
26CorreepODd$D.oe, ru, -m. . 
27Ibid., ... de Pitray, Rame place Bavone, pala.is Putt111, 14 mai 1862, VII, 
Dr. 
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This waa despite what Dumas openly profesaed. "qu'il n'ya dans le mcmde que 
lui [Dumas], Gtu-1baldi et moi [Veu1llot J • Mais' c t ~st peut-4tre pour me faire 
plaisir," added Veuillot.28 In all these remarks can be found the criticism 
ot Paul Bourget in his Etudes at Portraits.29 
---- ----........ --. 
Perhaps 1t was theae oontactswith practically all the men or lettera of 
his day that suggested Louis t name to eomte Henry d' 14eville as a oandidate 
tor the AcadEllD1'.30 The Camt;e's answer 'Was soon on its way, for Veuillot 
realised only too well that there ... re many already 8.1ILOJlg the IDaortals, .1Iho 
bad 110 love tor him. 31 Among these no doubt was Oota ... e Feu1llet. whom he had 
spoken so vigorously of in a letter to Elise: 
En attendant, je lis Feuillet. "Ell ben' oUi,' je 1'&1 
appe18 mu(le" Dame Olga en est.lire'i'etonnee. Elle 
admirait secr?tement oe beau coiffeur. Je suis 811 
train de lui prouTer que c' est un des plus grands 
wistres, qui sont sous la calotte des cieu.x. C test 
JIlOJ1 opinion, c'est mon opil1ion, et c'est la bonDo 
opinion. H'las' tout oe que noua voy0D.8 est possible, 
dans un lIlonde 0\.. Feui.llet dnient l'amour des gens 
OQ1lllDe il taut '32Ce1a exp1ique Sala..bo, Sandambo et 
tout 1e re.te. 
Re had 1Il"itten in a similar strain in the l1ni,,",rs~ as well as in a later 1et-
ter. 
C'8st du teu [Une Chretiexme a Rome by' lime stanislas 
Ratel, pub1ish.rat Veuillot'8-sUiiist10n, atter read-
ing the manuscript]. Je 1'&1 engagee a 1m.primer oela 
aans nOlll d' auteur. Qa eohauf'tera toujours quelqu t un, 
se10n le propre du vrai teu. En SOlllD8, 0' est beaucoup 
28Ibid., Elise, Paris, 21 sept_bre 1861, IX, 310. 
~~. oit. (Paris, P1~ 1903), pp. 138, 358. 
corr'iSEOl:1dence, Elise, Pou1iguen, 10 sept_bre 1812, XI, 117. 
3l:i\)id .. , cCiiIiE. ft. d'Idev1.11e, nI, 201. 
32Ibi<t., Li ... et, mai 1863, VII, 33.$. 
3~&Dges, 3_ strie, VIII, 568-571. 
mieux 'orit que les livres de 14. Feu1.llet, et tous les 
eool'siastiques de 1& terre Be mt emp6oheront pas de 
Boutenir lI.Ol'l opinicm., 34 
lS6 
The taoilitY' with. whioh he gave this literary oritioism makes it ditfi-
oult tor one to realise that he had said 111 1850, that this .... s the most dit-
tioult and tedious lIOrk, and the only one whioh terrified him.S5 Yet he 
wrote Barbey d'.lurevilly, in 1861, that to proTe hiB hieDCiship he inoluded 
his oritioism of OeuTres et les homm.es bY' this author. This ..... as tollowSI 
------~-
Cela est plein de sens, de justeBse, plein de jugamants 
irr'proobables, et tourm1lle de mots beureu, quoique 
partois trop tires et astiques. C'eat votre seul d'~ 
taut.S6 
These two were already triends tor 111 1851, Veuillot vote ot having_ dim:utr 
with this author.31 
Another writer who 'Was brought to his attention by Nadar, as a possible 
collaborator on the Uni vers and whom one wishes he had met, was Jules Verne. 
Louis wrote Bag.e ot thi8t AJlai 'VU NadarJ il me propose un Toyageur d8Jls 
la lune l1O!IIIIl6' Jules· Verne, bon ohr'tien, pratiquant, dit Nadar, et qui en oe 
momant tait la tortune d t Hetzel. nS8 
This surveyor Veuillot t • contaots with the novelists or the daY', 
naturally brings up the question ot the plaoe his own works held in thiB 
group. In those oonsidered. LtHonn~e teame, Corbin et d',lubtfoourt, Pierre 
--, ......... ----
Saintive, and £!!!..!!., there seem to be evidenoes of Realism and lfaturalism. 
34CorrespondaDoe, VIII, lOS. 
S8fbid.,thiophile FoiBSet, 12 octobre 1850, III, 249. 
sabia., Paris, " ma1 1861, XII, 331. 
37Ibid., Paris, 20 juin, V, 217-218. 
S8Ibid., S sepe..bre 1861, IX, 301. 
-
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Yet one oould not say that Veuillot definitely belonged to 8ll.7 school. Bis 
!writings were too diverse. Saiute-Beuve adroitly stated the oase when he 8a1d 
[that Veuillot 118.8 tar in uT&D.oe of Flaubert tor realism, and in lDIUl7 of hi8 
observatio.na went farther than Bal&ao. He olaimed that the author of Madame 
BU.~J would be the first to reoognize in thi8 Catholio writer a preour80r.39 
Nor are these the only points ill which Louis' nOTeis haTe iDtluel10ed 
future literature. In his Ho~ate t_, there ru not any ot that oomplexity 
ot charaoter, whioh 80 JII8l11 authors teel is a necessity; 1$t there 1I8.S that 
remarkable girt ot disoovering the inuermost thoughts and teeling·s bidden in 
the depths ot 80uls ~ revealing thea. United to this he oould and did de-
tect the baseness co.ueealed iJI. 'VUlgar hearts aDd bring it to light. He would 
seem here to be in olose contact With several moderns. Henry Bordeau in ~ 
Roquevillard8, besides giving a most perfeot pioture ot the ties of family 
life, bound up with the soil, also depiots the character of Maurice, the 
worldling of the present.40 In!:! ~ ~ Vivre he add. the olass struggle 
portrayed the strong oharacter of. Paule, in her role as a sister, whioh re-
calls the dedioation ot e.!!.!!.. 41 Paul Bourget· s Laurenoe Albani shows in 
Pierre Libertat, a typical tree-thiDker of Veuillot·s day, wh01l. one would 
expect to .. at in Les Odeura de Paris.42 Bourget· s disoiple, in lIad8llOis.lle 
- -_ ........ 
de Jessil1oourt43 shows to 1Ihat extraaes devotion to the land oan lead one. 
------
. How heartilyVeu1l10t would have agreed withHeDr)" Bordeau·sth.sis in 
39Lema~tre, -Louis VeuillotD Itewe bleu, 4 .... s'rie I (20 janvier 1894), 71. 
402i,. olt. (PariSI Plon, 19(5). -
41:Op. 01t. (B.Y.t H8lU'y Holt,. c. 1922). . 4:oP. rite (Parill Plon, 1914). 4~lI.f8Iertrand, 0.R,.. oit. (PariSI Plon, 1911). 
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Robe de laine,'" tor it seems almost a pioture 01' Louis' tami1y 11fe, saTe 
-----' 
or the wealth of R~ CerDay, and the manner 01' his death. yet also there 
. 
eems a touoh ot Hu)"8lDBllS' works, in this same one, tor there is the descent, 
s it lfere into the lfae1stram., botereconversion. In tact it was through his 
ephew Pierre, March 6, 1895,45 that Louis might be said to have reoognised 
Route46 as the work of an honest man 01' great talent. As Veui110t had gone 
o Soleames to seek strcmgth, aid. and peaoe tor 1I1"iting, so too Huyamana to 
Trappe deliotre-l)ame d' IplT.47 There is the same artistry ot description 
this work 01' Huyamans as in theRame et Lorette otVeui110t. 
--..;;;.....;....-
N'nerth.1ess there are still 1118:0.,. others wham Louis .eems to haTe intlu-
8llced, not onl)" in the novel but in flYer)" 'branch of literature. Franooi. 
uriac, like Veui1lot, 1I1"0te La Vie de J6sus4S yet in his novels siDce he 
- - - ..0.-';"-
akes his detillitioa from Saillt-R_1 andRe.mcm Fer.r1AD.dez OClllbinedl ..... rCllllan 
est 1m miroir prom.en' sur un.e grand'route,·49 and ttqu'UD, roma:n reu..1 est le 
Ius' artistique de tous les genres, pr'oisem6nt paroe que scm 'qui1ibre 
esth6tique est plus int'rieur, plus iDd'pendant de r"gle. apparentes et 
ixes,tt50 they have no similarity_ Louis, it is true, did not to11ow anyap-
arent or tixed rules, when sketching lfarianne in ~ .!!.!!" or Th'r~se in 
terre Saintive, yet there is that aesthetic equilibriWl 01' the Golden Mean as 
~.. .!!!. (Paria: PIon. 1912). 
5Uii1vers. 
SOp. cit. (Paris: PIon, 1895 tevrier). 
'ljOria:.Ka.rllmyamans, L'Obht (ParisaPlon, 1903). 
8F. J4auriac, :!i.. !!! .. (Paris: Grasset, 1936). 




expressed in Greek philosophy. 'Whereas Mauriac 1 • .!!! Boeud .!! Vip~e, 51 all.d 
Ther?8e Desqueyroux,52 seem almost the ! Repours ot a Father and Uother. In 
the tormer one teels at the oonclusion that Louis X •• found the Eternal, while 
in the latter, a sequel gave the same type ot solution, just as !! Route had 
done tor Huysm&ns. 
It one is to accept Strowski t s statement that Bazin and Bordeaux, after 
Huysmans and Bourget, are the :masters ot the Catholic novel, then a word must 
be said ot Bazin. He was truly the most thoroughly- French and Catholic of the 
whole group ot the early- twentieth oentury-. In this he was also the most 
direct descendant ot Veuillot. In all his works there was that same sturdy-, 
robust taith, 80 easily- discernible in Louis. Rene Basinyauld not have been 
a true .&ngevin without these qualities. This oames to the tore noticeably-
in: ~ toute .!!!:he. 53 ~!!! qui In-e, 54 ~ Terre qui meurt,55 as well as 
in the three or owned by the Acad~: Une t!che d t more,56 8ioile,57 and 
------' 
Magnificat.58 Besides he has written outstanding regional works on Alsace: 
Les Oberl~9 and Les Nouveaux Oberle.60 All are written in a oharming style, 
- --------
whose dialogue is very like that so perfeoted by Veuillot. There i8 a great 
tine sse ot amotion 'Well oonfined and 8ust.ained throughout bis yorks. In La. 
5~. cit. 
5~Op. Cit. 5§. cit. 
5~.CIt. 5~. CIt. 5 -• cit. 
~. !:!i. 
~. oit. 5~. oit. 






















lerre qui meurtthere is the same theme as ill!!!!. Df'racin6s ot kurioe 
Barr~s. 61 This latter had passed tram. the cult ot "moi· and over-tevered 
romanticism in youth to the worship ot national traditionl tithe soil and the 
dead.· This 1I8.S shown principally ill his Colette Baudoehe.62 However it 1IJ8.S 
not only in the novel that Louis Veuillot seems to have influenced modern 
Frenoh thought. His interest in drama began early as has been said, under the 
tutelage ot Boca.&e, just as Octave Feuillet t shad. 64 He had no use tor 
Seribe,S5 Augier,66 or Daas tils.6'1 .An interesting artiole 118.8 witten in, 
.. . Le Croise in July 1868, in honor otthis last named playwright, detendillg him 
-
against Veu1llli)t.68 His ideas ot the opera were just about the same as thoae 
above. uery sent him a tioket tor SEimiramis, saying: .. • • .que ses vers 
n t emp3cheraient pas la JDllsique de Rossini d1btre de la lIIUsique, et que les 
deoorations sent les plus belles du m~e.tt89 His appreCiation ot the Hugue-. 
. 
nots was not at all ditterent trom this. He took the Te.tas, his triends, to 
-
see it and his reaction was a.s tollowSl ttBttroyable ta.page de musique pr'-
tendue protonde, brod'e sur 1m ~aneva.s particuli~eaumt imb(f'cile. Du reste 
rien d t indeceat.·10 
-
yet one of his great ..... joys in 1872 ..... to meet Leontine Fay at Nice 
6~02. cit. (Paris, C.lmRnn-~, 1909). 
6 - ( ~~. oit. N.T.I Henry Holt, 1919). 
~enryBordeaux, La JeUllesae d'Octave Feuillet (ParisI Plon, 1922), p. 243. 
5Corresponda.noe, r. 186, x, 340. 
6ets!d., VII, IS7. 
::iti1.' x, .12. i • 
69'fbtr., E.-A. Segr'tain, 1 juillet 1860, VI, 218. 
10Ibid., Eliae, Paria, jUillet 186S, IX, 67-68. 
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(Mme Volnys] whom he had aot seen sinoe 1840, lIhen she was aoting at Porte-
Saint-Martin.71 One ot his most charming letters to her was sent in January 
1873: 
V'ritablement je me retrouve a Ye1"., [a oharacter played 
by L8ont1ne Fay at the age ot tour] J et Ie. cOJ!lble de 
l'art at de II. ohance, olest que Soribe n'y est plus. 
Au lieu de Scribe, il l' .. J'sus-Christ qu1 oh.ange heur-
ws_ant toute II. sc~ne et garantit II. dur'e du oontrat. 72 
However he oould be severe also in giving advice, that had been asked by an 
unknown yOWlg lady ot sixteen, concerning her tragedy sent him 'Without her 
parents' knowledge. His answer is typioa1 and yet hard to reoonoile 'With his 
statements to other women writers, whioh have already been quoted. 
oet ouvrage est partattement dipe d l un enfant et m'an-
nonce pas autre chose jusqu t\. pr'sent qu 'une taoilit' 
inutile. Lea vers, insignifiauts par euz..am.s, ne 
sent pas taits suive.nt les r~gles de 1& prosodie. 11 
faudrait d'abord apprendre oet A.B.O ••• Je regrette 
que l'auteur Boit une jeUne personne. Une tille de 
seize aIlS ne doit rien faire 8ans le dire \. sa ldre. 
Elle ne doit surtout 'orire sous un nom suppos', oe 
qui eat mentir, n1 se mettre en relations avec des 
persannes que ses parentsne connaissent pas. Je l'en-
gage ~ travailler assid9ment pour terminer son 'duea-
tion avec Ie dessem de mener une vie laborieuse qui 
puisse 1& mettre en ~~t de soutenir sa tamille. Elle 
tera bien de renonoer a II. litt&rature camme Erotes-
sion. Jamais oette protession n'a ~. bonne pour lea 
ta;ID"es at jama1s el1e ne leur tut perilleuse autent 
qutaujourd'hui. Une temme voil'e qui aceamplit son 
devoir est II. seule qufon a~e, qufon admire, qui 
r~gne, et qui aoitheureuse. 3 
An eTen more interesting influence is telt in poetry and philosophy. 
Veu1llot , a own love tor the former has already been mentioned ... hen speaking of 
7lIbid., Elise, Niee, 23 decemhre 1872, XI, l'~. 
72'JbI'l., JIID8 Volnys, Paris, 22 janvier, 1873, XI, 170. 
7Slbid., mle L. L., ~eembre 1873, XI, 170. 
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his om editions of poems. lie had had oonta.ot with same very different types: 
J1ippo1yte Vio1eau,74 whose book ~ Livre !!!. ~res Chr~i8Dll.s, orow:ned by 
the Aoad~ in 1848, possessed. aooording to Veui11Gt "los dons qui font le 
p~te. "75 Charles Baudelaire, with whom he had had ~y oOllTersations, 1I8.S a 
muoh more well-known poet. One's ouriosity is aroused to know just what 118.8 
the topio ot oonversation. Louis t letter to lIIm.e Aupiok, upon the death or 
her son spoke of some of them, but they cml.y whet one's appetite. 
lIadame, En aooompagnu.t, OODlllO ami parmi 1es fid~les, 
1e oeroueil de Totre tils, je me suis donn' une grande 
oO;D.Solation et j'a1 eru me taire un grand bOlUl8ur, 
pttisque oe oereueil rentermait un membre de Jesus-
Christ, un eDtant de 1& Sainte-Kglise. J'ai voa1u te-
moigner publiquement oe quo j 'avai. reOOlQ1Ue en seoret. 
wa Trais sentiments de lbarles Baudelaire m'ritaient 
I'atteotion de ceux qui oomma .oi bllmaient d'avanta,o 
les oeUTres d. aon esprit, d'ailleurs inoffensif et 
oharmant. II 'ooutai t aTeo beauooup de 4ouoeur les 
reprocbea que je lui taisais aTeQ beauooup de sin-
o'rit' et que m'inspirait surtout un attaohamant qu'i1 
ne me cODll&isaait pas. Jtaurais aime a lui en dOJm.er 
dea preuTSs si j's,'vais su qu'on l'eflt remen6 a PariSI 
mais nous .~ions, lui et moi .. dans des relations si 
eloign'es que je le eroya,1s encore en Belgique at sa 
raison perdu. Cl I~ illness tram which Baudelaire 
died at torty-aixJ L' obligea.n1e.lettre de 1(. Asselineau 
m'appranant qu
'
i1 aTait demand' et recu les saorements 
m'a apporte une des joies les plus .partaitea que j'ai 
goatees. Je n'ai point songe \. sa mort, j'm ai V'U. que 
1& r'surrection, et j'ai b~i aans trop d·'tonnement 
1& grande miserioorde de Dieu. Dieu a souTel1t cette 
bont. d"couter moins les paroles brulantes par les-
quelles 1es hammes se s'parent de lui que 1es secrets 
gUisSEDeats du tond d. l'be qui lui demandent pardon. 
Partoi. dans mes entretiens aTOO Totre tils, j'aTais 
oru d'-~ler et ontreToir que son a.e, son coeur et 
sa raison m'-e taisaient oetto .ecr~te priere, dfailleurs 
74rbid ... 18 ma1 1846, II, 172. 
761bid. 
-
si nature11e,.puisquenous sommes ore's pour a11er l Dieu, 
et que nous ne nous dG"tournons que par une violence de 
l'infirmit' humaine. Rejeuissez-vous dono, Madame, votre 
fils ntest pas mort. Vous Ie reverrez avec oe1ui qui 
l'est venu prendre et qui est Ie. voie, 1a verite, la rS-
surreotion et 1a Vie. Notre-Seigneur vous a fait 1a mame 
graoe qut~ 1a veuve de Balm ~ qui son fils fut rendu 
10rsqu'el1e Ie suivait au tambeau. Je prends 1a 1iberte 
de me reoommander 'a vos pri~res qui ont obtenu une tel1e 
grace et je demeure, Madame a Votre tr~s respeotueux 
aernteur, Louis Veuil10t.7 
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It 'WOuld seem from this letter that Veui110t reoognized in Baudelaire the 
qualities he had laid down as essentials tor a poet, in his letter to M. C. 
d'Ambroise in 1812: 
La grande poede stal.1msnte de deux sources: It etude 
et 1texperienoe de. 1 .. vie. Pour 1'aire un ohanteur, i1· 
ne 1'aut .que de 1a voix. Pour hre po?'te, 11 taut 
l'astre et avoir Ie temps d'analyser la 1eion de 1a 
vie. II 1'aut avoir pleur,.77 
After reading theae two 1ettera, one is inclined to believe that it Baudelaire 
had lived, perhaps he and· Veuillot might have had the same close intima0Y' 
that united Jacques Rivi~re and Paul Ola11de1.18 Perhaps also, it was. because 
ot this that he had written !rame Th6venot that the latter's verses in L8s 
-
Vi11ageoises were ftd'un esprit oultive et gen'reux et camma versiticateur de 
poids et m8sures en oes sortes d' oeuvres, je ne peux que vous ottrll' .. tree 
humble approbatlon. ft19 Veui11ot.s remarks on Lamartine,80 de Mas.et,Sl and 
76Ibid., Paris, 23aeptembre 1867, IX, 308. 
7110id., Paria, 30 aoQt 1872, XlI, 399. 
7818abe118 Rivi~l'e, Col'respondanoe (1907-1914) .2.Jaoquea RiTi~l'e !!. ~ 
7 Claude1 (Paris: pion, 1926). 
9Ibld., '1s awi1 lS68, IX, 379. 
801bid., n, 219, VI, 240, IV, 291. 




Hugo,82 are all very telling. In fact when reading! Villequier of Hugo he 
could not contain his enthusiastic remark, nIl n'y a pas de plus beaux vers 
dans la langue franjaise ni dans la langue chretienn.e Z·83 
For Veuillot this nlangue chr'tienneft was Frenoh with a fl~ basis of 
philosophy, for he held that the Frenohman sees in what he imitates what 
others do not, and he points it out to them.84 He himself had had a very im-
portant part to play in thi s line. He was in full charge of the series of 
publications known as ~ Bibliotheque Nouvelle,85 many of the volumes ot 
which were philosophical. Among the first to be published were the ones by 
Danoso Cort~8, 86 the renowned Spanish philosopher, 1Ihose other works Veuillot 
published later. The whole program of this group was laid down most succinct-
11 in a letter to Theophile Foissst: 
La philoaophie 1 serait ramen'e \ des point clairs et 
oertains. 11 1 aurait un oours aussi long qu l i1 le 
faudrait de religion appliqu'. Vous .Ientende' bien. 
Pour la litterature on dirait de quelle soci6te la 
lltt'rature estl'expression, et.en analysant les 
ohefs-d'oeuvre on ferait nettement voir de quels 
hammes vient leur sagesse, ob elle tend, \ quoi elle 
a abouti. Les Soienoes seraient une d.onstratiOl1 
'vangellque.87 
To 'this might be added that to this same friend Louis had confessed in 1850 
that the analysis of a philosophioal work terrified him, not because he did 
not like to plumb the depths of this well, but he felt he required the neces-
82Ibid., I, 173, 199, 225, VII, 112, 247. 
83 •• Be1lessort, !l. cit., p. 107. 
840orrespondanoe, AbblrDelaoroi%, 1er d'cembre 1859, VI, 112. 
88Ib1d._ iontaIembert, 2 juin 1849, III, 50. 
86Ibld., Mae Louis Veulllot, 12 aoat1850, III, 185. 
87Ibid., Saint-Val'ry-en-Caux:, le 25 aoilt 1849, III, 76. 
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sary iBplements, as well as the leisure ot nothing e18e to do.88 
He did, however, play the part ot intermediary between Alberio de Blancl» 
Rattin, the French tr8J1Slator ot Be.Ws' works, and Donoio Cortes. The latter 
was asked to 'Wl"i te an introduotion to a new publication: Philo8ophie tonda-
. mentale ot .Balm~s, but was not able to do so.89 It is a further proot ot the 
correctness ot Veuillot f s judgment, in these matters, that 'When the works ot 
Donoso Cort~s were read at Rame by a Papal order, the treatise was tound to 
be til:! meilleur qui ~ at' !!!! contre .!! socialisme," and the Pope advised 
to have it translated into Italian.90 This -was done and a most laudatory 
article appeared in the Civilta cattolioa.91 Here there oertainly would seem 
to be a preview ot the 8ucoess aohieved by the works of Jaoques Naritain and 
Etienne Gilson, combating tar more -isms,than the Nineteenth Century eve~ 
dreamed existed. 
Veuillot telt that Christian literature sprang trom Christian hearts92 
and therefore proposed the study ota Hurter, de Haistre, de Bonald, 
Bourdaloue, and Bos8uet,93 for he realised that unless education trained 
hearts, it would not reaoh minds,94 for in this art it is the protessor ~ 
gives value to the text.95 
For this reason he recognized the great importance ot oorreot history, 
88 ' Ibid., 12 ootobre, III, 249. 
:~., Paris, 19 jutn lS5l, Ill, 28S. 
~., Eug~e, Rame, 8 avril.1S53, IV, 110-111. 
9~cit., JUDio 1853. 
9 CorrHpondance, 14. Blanc de Saint-Bonnet, Paris, 28 juil1et 1853, IV, 145. 
931bid., M. X ••• ,S avril 1849, XII, 255. 
9fIbid., IV, 145. 
95Ib~4., M. X ... , 25 nvrier l86S, IX, 365. 
146 
being taught. Pram. his youth he had expressed this idea. In August 1840, 
he wrote Eug~e concerning the Ristoire !!!. Jesuites by Leolero d'Aubigny 
[one ot Louis' friends) that he was particularly pleased With this work tor 
it showed him, frOlll the historic point ot view, how true were the oonsequenoes 
he had drawn from what he termed ·les mensonges d'histoire •• 96 Today, this 
.... ~,~ 
same type ot work is being carried on by Gaiton de Bernonville, Pierre 
Gaxotte, and Jacques Bainville. It was because of this intense realization 
that he planned to give 8u~h an important place in the Biblioth'que Nouvelle 
to the history ot Kodern Europe: ·pour faire oOlllprendre oQlllDlent ils ont 
d~voy'; ce que 1& politi que y a fait, ce qu'elle y peut faire; ce que l'Egliae 
y fera1t, oe qu'elle a essay. d'y faire.·9T 
Among hiB numerous friends was Cante Luigi Cibrario, the Piedmontese 
historian,98 as well as several makers ot history during the nineteenth cen-
tury. He had long conversations with Metternioh in Brussells during 1849.99 
Adolphe Thiers, sinoe the days when Veuillot worked for ~ Charte !! ~, 
and his association with the ministry, had been a olose friend. His 
manoeu'1Ting for an election to the Academy in Jrarch 18'12, whereby trL'ath81.,.,.ft 
" . 
triumphantly entered that august body, calied forth fram Veuillot an euthusi-
astic article in honor of Dupanloup, who resigned when Littre joined the 
Forty.lOO Guizot's friendship has already been mentioned, but oertainly this 
interesting character should find his place here among the makers of history 
96Ibid., I, 117. 
97Ibid., Th'opbile FoiSSSt' le 25 ao~ 1849, III, '16. 
98Ibid., Camte Luigi Cibrario, 8 ma1 1853, IV, 130-131. 
99 Ibid., Mae Louis Vsui11ot, Bruxelles, 21 d'cambre 1849, III, 113. 
looI1;id., 11:. de Ma,-uelonne, (Fin mars 1872) n, 29. 
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as well as historians. 
Despite Veuillotts interest in all these ditterent types of literary 
work, there .... s one lIhich he had made his own. profession, and which his 
neph .... s have carried on: Journalism. However this means as Veuillot himself 
would have stated it: Veuillot-Univers. He defined his conception of this 
art in such a way that it seams the ally ot correspondence I 
Voici tr~s longtem.ps que je fais des journaux et que 
jtftudie Itart du journalisme. Le journalisme, ctest 
1& conversation. Tout journal veut d1sserter fait le 
r&le et obtient le succ~s dtun p'dant parmi des gens 
qui veulent causer.101 
But in 1871 he added much more telling remarks which showed the war-veteran 
recognized the necessity of fulfilling obligations to God and country, in 
order to beoome "un citcyan ar.m6e pour 1& cause publique. nl02 However in 
1875, he urged his daughter Agn~s "ntayez de journalistes que si vous ne 
pouvez autrem.at, rarement on y nussit. D'ailleurs le sang a pa~ la 
dette. nlOS Perhaps this was because he had used his own life so completely 
in this work. In 1869 he had urged Mme Eug~e Veuillot to place her sons 
P~erre and Bernard in the world of literature, in order that -Veuillot tr~re8 
per.mettent \ Veuillot tr~res et soeurs d'user de compagnie ce qui pourra leur 
rester de jambes et de temps.n104 
However the art above all in which Louis excelled was truly: letter-
writing. It is not at all strange theretore that he should have undertaken 8.1 
lOlIbid., M. Terret, 12 septembre 1850, III, 214. 
l02Jti'id., M •. Uon Quid'beut, 30 septembro 1871, XI, 2. 
l03Ibid., Mme Pierron, 27 avril 1875, XII, 22. . 
104ilb1d., l/fme Eugue Veuillot, I.e Tr'port, 3 juillet, 1868, X, 7. 
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one of his most interesting enterprises the publication of the Lettres 
d'Espagne, sent without any idea of editing, by the Comtesse Juliette de 
Robers&rt. His confident in this work was Mlle Charlotte de Grammont. As an 
introduotion to this anonymously published work Veuillot wrote a letter ad-
.. 
dressed as follows: . "L"diteur anonyme. \. l'auteur incolUlu.·1f In the course 
of this letter, he told why he had published the work, and ended with a 
statement that might well be applied to his own letters most fittingly: 
Chez Mme de sevign', l'esprit, la main, le papier tout 
vole; de m&me chez voue, et cfest ce qufil faut. 8i 
MmB de sevigne avait revu ses lettres pour l'impression, 
nous ne les' aurions pas toutes, et ce serait grand dam-
mage. Oui, lfadame. vous-mtme. de cette main vi ve et 
facile dont vous l' avez ecri t, vous l' aurez gite I Au 
lieu de cette n6g1igence aimable et cette libert. 
eouriante qui jette pale~~le les fleurs oueilli~, en 
courant, vous auriez voulu ajuster des bouquet8.~05 
Therefore it would seem fram the review made here of the literary prin-
ciples of Louis Veuillot that his was a very special role. Perhaps even he 
was the most far-reaching in i;hat role, which was so necessary, following 
the Revolution and Empire, one whose function was to rema.ke ~atholic. thought, 
and thus bring the great revival of interest in truth, which has marked the 
first years of the twentieth century. 
l05Ibid., Mme la Cantesse Juliette de Robersart, IX, 27. 
CHAPTER VII 
CONCLUSIOli 
In conclusion the tindings ot this dissertation may be summed up by ten-
tati wly setting torth the claim that Louis Veuillot 118.8 the toreruzmer and 
even the tounder ot the School ot Modern French Catholic writers, and their 
master by content and method. 
By content; tor a biography seemingly complete in all essential details 
mAY be written trom. his letters. In them may be found eVidences ot his great 
versatility, for he treated 01' such varied subjects as: history, philosophy, 
education, ,painting, lIUlsic, architecture, drama, poetry, the novel, literary 
criticism, and. religion. Theretore it would seem that he laid the tounda-
tions tor a oorrect understanding ot the ettects 01' the French Revolution on 
the history 01' Europe, as it has been so conclusively lIritten by Pierre 
Gu:otte and Jacques Bainville. In Veuillot I s philosophical statements there 
seem to be the same basic prinoiples 01' morality and theology as laid down 
by Jaoques Maritain and Etienne Gilson. 
However in the novel, where so :many modern French writers are justly 
termed "Regional, tI Louis was universal. Yet in their localism these writers 
seam to have particularized the principles he laid dawn: Renl Bazin gave us 
the ardent taith 01' La. Vend'e; Henry Bordeaux and Paul Bourget proclaim them-
selves detenders ot family integrity; Maurice B&rr~s sustains love of country 
under persecution; Francis Jammes portrays the glorious heritage ot faith 
14:9 
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among the aristooraoy and the peasantry; Joris-Karl Huy~s explained the 
effeot of Christian art on a soul and Fran~ois }fJS.uriao displays the life of 
the present day most realistioally although tar exoeeding Veuillot in realism. 
This latter quality was developed in Louis' poetry by a mingling ot deep 
religious feeling and ooncise descriptive satire. This is found today in the 
works ot Louis Meroier, Franois Jammes, Emile Baumann, Charles p'guy, Paul 
Claudel, and Ernest Psi chari. How Veuillot would have rejoioed to read the 
poems ot the last, and realize that Renan's grandson had become a. renowned 
Catholic poet. Perhaps then he would reel his work had not been useless I 
By method. for in the presentation of his ideas, he used that clear 
logioal development, whioh today is most perfectly used by Etienne Gilson. 
To strengthen his statements Veuillot drew examples, not only from his own 
personal experienoe but from. everyday life around him. There is not a modern 
Frenoh writer of note who does not tollow these same prinoiples. 
Therefore, it seems that it may be said in conolusicn that Louis Veuillot 
was the forerunner and founder of the School ot MOdern French Catholic 
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Engli'sh ~ranslation: stepbanie; the story of a Christian maidents 
love, translated trom rrenoh CB8l.timore, J. B. Piet and Co., . 
1883). 
1852 - !!. ~gal1 t' (Paris I Plon et Cie, 1852). 
1851 - !A/ droit du Se1gueur/ au Moyen Age/ par/ Louis Veuillot/ Redaoteur 
en Ghet 4u journal l'Univers./ Jlent1entis pO'pulo credent! men-
dao1is./ (Iz~ch. xiii, 19.)/ imprint/ Parisi Louis Vide, Ubi" 
Editeur/ Rue Cassette, 23./ -/ 1854/ 
First edited: (ParisI ViWlS, 1861); (Paris. PalD, 1871); 
(Paris. Palm'," 1871). 
1854 - Vie de la baronne Genaaine Cousin (Toulouse. Deleol, 1854). 
---
1854 - Etudes sur Saint Vinoent de Paul (I.e Vans. Lanier, 1854:). 
- --
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1855 - La. Guerre et l'hamme de guerre (PariSI Viv~s, 1855); (Faris. PaJ.m.e, 
-1871). -.. - . 
1856 - ~ Parti oatholique (PariSI Vi~s, 1856). 
. / 
1858 - .!!!!! ,!!:.l4\re ~ Seraphine Boulier (Paris: Leoottre, 1858). 
1859 - De quelques erreurs/ sur/ la paput'/par/Louis Veuillot/ redaoteur en 
ohet de l'UniversJNimis honorificati suutamici tUif Deus, n1mis 
. ccmtortatus est princi-/patus eorum./(Psalm, 138, 17.)1 Deuxi'" 
'di tion/Paris/Gaum.es Fr~res et J. Duprey, Ed! teurs/Rue Cassette, 
4/ 1859 / Droits de traduotion et de reproduction riserve/ au 
verso I Paris: Typ. de Firmin Didot Fr~res, fils et Ce., Rue 
Jacob, 56./ . 
This work oontained tour artioles whioh had already been pub-
lished in the Univers in 1853, 1854, 1858. 
1859 - qa. et 1~ /par/Louis Veuill0y' Quatorzib.e tdition/ Tome II paria/ 
Victor Rataux, Libraire-editeur/ 82, Rue Bonaparte, 82/1903/ 
Droits de reproduotion at de traduction r'8er~s./ Prifaoe de 
1860. 
First published: Ge.UlIl8 Fr~res, Paris, 1859. 
1861 -~ OOlJlll18l18aux ~ Cardinal Dubois (Paris: Dentu, 1861). 
1861 - ~ihie .!!..!!. ~loma.ti,e (PariSI Gaume Fr~res, 1861). 
. 8 was wri en as answer to La. Guerron1~re. " 
1861 - Waterloo/pv/Loui8 Veui11atjParis/Gaume Fr~res et J. Duprey, 
'diteurs/ Rue Cassette, 4/186i/Droits de traduotion et de repro-
ductions rtsems./paris.-Imp.p.-A.Bourdier et Cie, rue Mazarine; 
30. 
1861 - Jlt1angesjReligieux, Historiques/po1itiques et 1itt-eraires! parI 
Louis V8Uillot/r'daoteur en ohet de 1 l Univers.1 Tome I/(1842-
1845)/Paris/L. Viv~s, Libraire4diteur/ Rue De1ambre, 5/1860/ 
Caen.-lmprtmerie de E. Poisson. 
Seoond 'dition pour 1e deuxiame tome, (1861). 
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KelangesjReligiewt, Historiques,Politiques/et 1itt~ra.iresl pari 
Louis Veui1lot/RGdacteur en chef de l'UDivers./2e sfrie/Tome 
pramierharis/GalUlle Fr'bres et J. Duprey, iditeurs/Rue Cassette, 
4./l859/Droits de traduction et de reproduotion r'servts./ Cor-
beil, typographie de Cret'.-(Tame VII). . 
1862 - La Partum/de/Rome/par/Louis Veuil1ot/ Quatribe fditicm/ Favus 
di8tillans labia tua, sponsa, et odor/vesttmentorum tuorum siout 
odor thuris/Cant.1v,ll.7Iharis!Gaume Fr~res et J. Du.~rey, 
'diteurs/ Rue Cassette, 4/l862/Tous droits rSse",s/ II tomes. 
1862 - "Notioe sur Charles Saint-Foi, tI Revue ~ Monde catholique, 1862. 
1862 - Historiettes/et/tanta18ies/par/Louis Veuillot/Paris/Gaume Fr~es et 
J. Duprey. Ed1teurs/Rue Cassette,4./1862/ Droits de tra.duotion 
.t de reproduction reserV&s./Jrras, type Rousseau-Lercy, rue 
Saint-llaurioe. 
This 1I'8.S the reed1ting ot Les Natte8 and Petite ih1losophe with 
the addition ot same unedi~ articles, as tKe prefaoe says. 
1863 - La to~de/Giboyer/Dialogue/avec prologue et ~i~oes justiticative_/ 
par/Louis Veui11ot/deuxia. fditi~is/Gaume Fr~res et J. 
Duprey, Libraires/4, Rue Cassette/ l863/Tous droitsr'serTts./ 
Paris.-Typ. de P.-A.Bourdier et Cie, rue lfazarine, 30. 
1863 - Satires/par/Louis Veuillot}paris/Gaume Fr~res et J. DUprey, 'diteurs 
PariSe-Type de P.-A.Boudrier et Cie, rue lIazarine, 30. 
1863 - !!. Saintet'.!!!..!! (Paris: Palm', 1863). 
1864 - J,"sus-christ/par/Louis. Veu11lot/aTeo/une ~ude sur l'a.rt ohr'tien! 
par E. Cartier/ouvrage contenant 180 gra't'Ures exiouttres par Huyot 
et Fils/et 16 ohramolitho~aph1es/ d'aprls les/monuments de l'a,rt 
depuia les ca.tacombs/jusqut'l nos jours7deuxilme edition/Paris/ 
Librairie de Firmin-Didot Fr\res. Fils at Cie/ 
Translated into English trom the seventh Frenoh edition b,y 
Reverend .Anthony Farley (N. Y"ath.Publioation Soo., 1875). 
1865 - ~ GuApier ita1ien (Pariu Pa~, 1865). 
1886 - Les Odeurs/de/paris/par/Lou1s Veu11lot/Treizi~ 'dition! Paris/ 
_ Victor Palm'. Libraire-fditeur/(Sooift' $l'nSrale de Librairie 
Catholique)/76, rue des SaiDts-P~res,761 Bruxelles/Socift' de 
. Librairie Belge/S, Rue treurenberg,S/Gsn\-vejH. Tremble~!!braire-
(diteur/4, rue Oorrater1e, 4/18911en tace. Typographi nd 
Monnoyer / Au Mans ( Sarthe)/ 
First published a Pal..tO, 1866. 
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1866 - A Pltopos ~.!!. guerra (Paris: Victor PalO, 1866). 
1866 - LI Illusion liberale (ParisI Victor Palm', 1866). 
. Translated into English by Rt.Rev. !«gr. George Barry O'Toole 
'With a biographical foreword by Rev. Ignatius Kelly, Wlder the 
title of: Liberal Illusion (Washington: liational Catholic Wel-
tare Conference, 0.1959). 
181. - Pensees ~ Louis Veui110t (Pariu Poussie1gue, 1868). 
1869 - Lea Cou1euvres (Paris: Palm', 1869). 
- . 
1870 - La Libert. du Concile (Paris: Palme, 1870). 
- ----
1871 - .!!!! Filles !!. Babllone (PariSI Palme, 1871). 
1871 - Paris pendant .!!!. ~ si~ges (Paris: PaW, 1871), II tomes. 
1871 - ~ Republique !!. ~.!! monde (Nantes: Palme, 1871)~ 
1872 - Rome/pendant/1e concile/~/Louis Veui11ot/Slcut semper extrinaeous 
hostium pertectionibus/dl1atatur, aic inteatinus ta1.orum tratru. 
tentationibus/magia magisque pUrgatur. Purgabitur ergo, non! 
inf'icletur, awd.lio divini. Spiritus Ecclesia; cum illudjquod ab 
adversa parte opponitur, studiosiuB discu-/tietur, pertectus in-
Temetur, robu&tius detensabitur.,lPetrus Vener./Tome premier/ 
Paris;ldbrairie de Victor Pa1m.e/Edlteur des Bo11andistes/ 25, rue 
de Grenelle SaiDt-Ger.mai~1872/ II tames. 
1872 - Dialogues socialistes (Paris: Pa~, 1872). 
1871 - Moli~re/et/Bourd&1oue/par/Louis Veui11ot/~U&tri~ edition/Societe 
genera1e de librairie Catholique/paris/V1ctor Palm&/editeur des 
Bollandistes/Directeur g'n'rai/ 25, rue de Grene11e-Saint-
Germain/Brwtelles/G. Lebrocqui/ Direoteur de la Succursa1e/ pour 
la Belgique et la Hollande/ 5, Plaoe de Louvain,5/l877/ Paris. 
Typographie Lahure/Rue de Fleurus,9./ . 
1878 - Oeuvres po8tiques (Parls: Palm8, 1878). 
OEUVRES POSTHlJMES 
1886 - Etudes ~ Vlctor Hugo (Oeuvres compl~tes) • 
.2!!!, pobes. (Oeuvres comp1~es). 
1895 - Lea Grands ti'i§es. catho1lques du t!;DlPs pr'sent (Paria a 
-:Dera.ngeon, 69-1895). IV tOiies. 
Sarlard et 
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1925 - "Xontagru 1e pens8ur," Pow, Mercure de France, CLXXXIII (ler 
.. novembre 1925), 857. . -
1926 - "Vignett .. ," included in Oeuvres camp1~tes. They were tirst pub-
lished ~ the Revue du Mende catho1i;ee, 25 septsabre, 10 octobre, 
25 novembre 1862, 'tiheii EUgl;ne Veuill was the direotor. TheY' 
were never published until the Oeuvres comp1~ea contained them. 
1936 - La Raman de Louis Veuil10t, 1862-1863 (Paris. Lethiel1eux, 1936). 
- Iii this work are Inolu!ed twenty-six letters trom Juliette de. 
Robersart to Veui110t, and :fit'ty-six trom Veuil10t to the Cam.-
tesse. They were published by Henri Da:vignon. They are not in-
cluded in the Oeuvres compl~tes. 
. PREFACES, INTRODUCTIONS 
1852 - Changy, !!!!. ~ prsai~res relilieuse. !! 1a Visitation !!!.-lfarie, 
Revue .!! augment' (Le }lans. 852), VIitomes. 
1856 - Bossuet, ~ Sainte Vierge (PariSI Julien, 1855), sermons, Intro-
duction. 
1858 - Donoso Cort~s, Oeuvres •. Introduotion (Paris. Vaton, 1858-1869), 
III tomes. • 
1859 - Joseph de Maistre, Lettres et opuscules (PariSI Viv~s, 1851). 
Pr':face. --
1862. - Mgr. Nordi, Saint Bernard, Sainte Catherine et Charlam&Jie ~!! 
EOUTOir tamEorel ~ PaEe (Paris: Paim', IS62). Pri a.oe. 
1872 - LEtonC1adel, ~ Fate votive de Sa.1nt-BartholonWeporte';;la1ve (Paris. 
Alphonse Lemerre, IS82). 'IiicIudes an introduction 'eUIllot, 
Rpremier Paris," and "La Paysan,n articles published by Veuillot 
in Univers November 5, 1869, v-xciX, as an answer to Clade1. 
1875 - Thomas ~ Kempis, L'Imitation (Paris: Glady, 1875), pr'tace. 
1876 - Auguste Roussel, Lourdes en 1876 ••• de 1858 ~ 1876 (Paris: V. Olmer, 
1876). .-- ----
1928 - Lettres ~ ohr'tien (Marseille. Ed. Pub1iroc, 1928). 
Uri'RuCES 
Albalat, Antoine, Louis Veuillot, Ea,esohoisies (Paris. Lethielleux, 1913) 
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jnaault, Abbe, Monsieur Louis Veuillot et les ~vtques de France au Concile, 
1869. -- -.-
Astruo, A., Les Juifs et Louis Veuillot, 1859. 
(This was written at the time ot the Mortara affair.) 
Baraud, Ab~, Chr&tlens at hommes oelebres du XIXe si~ole (Tours: Mame, 
n.d.) pp. 164-Y'r4. - -
Baumgartner, Alexander, Geschiohte der Weltliteratur (Freiburgt Herder, 
1897), V. ,-
t,rhis gives a ver., good oriticism of the works and the man, from. 
• Catholic view point.) 
Baunard, Mgr., Histoire du Cardinal Pie, $Vaque de Poitiers (Poitieru H. 
Oudin, 1893), Tome II. - -
Un si~ole de l'Eglise de France (1800-1900) (Paris: Pous-
sielg'Ue, 1902).- -
Bellessort, J.ndr~. Etudes et figures (Paris: Blond et Gay, 1920). 
(This article tirst appeared in the Revue Fran,aise ll .. tev.rier 
1911, entitled ·Cont$rence sur Louis Veuillot. There are two 
articles on Veuillot in this workl ·Pour m1e~ oonna1tre Louis 
Veuillot,· pp.79-l25, "La Raman oatholique de Veuillot," pp. 126-
151. It is the oriticism of a master in the art of literary 
oriticism.) 
Besse, Dom, Le Catholiciame liberal (PariSI Desol'e at de Brouwer, n.d.) 
(T'h'f. work is wen caIled by Bellessort: "les tortes 'tudes de 
Dom Besse. B) 
Besson, 
Boutoux, 
Mgr. l·'vtqu~d. Ntmes, Uz~set Alais, FrGd'ric-Frangois-Xavier de 
"rode (Paris. Descl'e at de Brouwer at Cie., lag8). -
(This gave a very good understanding ot the relations between 
Veuillot and Mgr. de Merode.) 
Chanoine G., Louis Veuillot et 1 •• mauvais mattres de XVIe, XVIIe, 
et XVIIIe siiole (Paris: PerrIii'; 1919). --
1)rhiswork gathers together all Veuillot
'
• literary opinions trom 
~ , h 
. QiL et la and quotes them. There is a good review of it in t e . 
revUi des Deux-Mondes. 1 juillet 1919). 
----- .;;,;..;;.;..;. ..... ---
__________ Louis Veuillot et les mauvais mattres de son temps 
(Paris J Plon, i§l§"). Ibid-;- - - -
Casoli, Pier-Biago, ~ LUi,i Veuillot (Modena: 1884). 
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Ceroeau, Georges, S.J., Lf,Ame dtun grand oa.tholique (Paris. Lethielleux, 
1905). -----
(This is a study ot Louis Veuillot as a journalist and a polemio 
writer, trom. his correspondenoe. It quotes directly from. the 
works, and might be termed a oompilation ot readings trom 
Veuillotts oorrespondenoe, relative to these subjects.) 
___________ LtJ,me ~ Eand chr'tien (Pari.1 
1908). 
Lethielleux, 
(This treats ot Veuillotts spirit ot taith in the same way as 
mentioned above.) 
Calvet, J., De l'''oole au mariage (Paris: Leth1elleux, 1923). 
(Tli:rs is a compilation of the letters from. Charlotte de Grammaont 
to Veutllot and his answers. It is a charming work, and well 
worth reading, however it is oompiled in the same way as the 
other two already mentioned.) 
Charmes, Ab~ des, Les puanteurs ~ p~re Louis Veuillot !!..!! Soci't' !!. 
Jesus, lSW: 
(torens, in his Biblioth~que nationale, mentions this work, with 
the tollowing notice: riven.) de L:.1U., augument6ea dtune satire 
de Victor Hugo (anonyme). 
Cordonnier, Charles, La Cameesse de Segur (Paris: J.-M. Peignes, 1931), 
Pretace by 1&'11e B8:Ul'IIallii:" 
(This fascinating work tells ot the close tamily ties existing 
between Veuillot and the ~gurs. It treats ot the aamtesse as 
the ideal grandmother, lIhich she truly deserved as a title.) 
Cornut, Etienne, S.J., Louis Veuillot, ~tude morale et litttraire (Paris: 
Victor Retaux, i891j. . -
(The pretace ot this work gives the key to its content. nMontrer 
une fois de plus ~ quelle hauteur la foi oatholique peut trans-
porter le talent et la vie dtun hamme. ft ) 
Cuvillier-Fleury, Alfred Auguste, Demiers 'tudes historiques et litteraire. 
(pariSI ~vy, 1859), Tome II, 374-384. -
(This is a oritioi. ot IIHonn~te femme, but is very anti-Catholic 
in tone.) . 
Delaporte, Victor, S.J.,Etudes et causeries litt'raires (Paris: Descl'e de 
Brouwer at Cie., 1892);-2ime sirie, pp. ii-76. 
(This was written as a criticism of the seventh volume of Corres-
pondance. It is a masterly piece of work.) 
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Dimier, Louis, Veuillot, (ParisI Nouvelle libraire nationale, 1906). 
(The author tells us in his prefaoe that this work was publish .. 
as the result of a oourse he had given at the Institut de l'aoti 
franiaise in 1909-1910. The oourse was entitled uLes Mattres de 
la oontre-revolution au XIXe si\cle.- It has some very good 
re.ma.rks. ) 
Dourlens, Abb', M. Louis Veui110t (Arras, Victor Brunet, 18'12). . 
(In this study, the author gives quotations fram. the works of 
Veuillot, but not from his oorrespondenoe. Then he gives his own 
remarks on the work. It is interesting but only as an enoourage-
ment to read the works themselves. The official title of the .or 
ist Gloires du catholicimne au XIXe si)cle M. Louis Veuillot et 
extrai ts !!. su oeuvres.) - -
Diruy, F., Ceoi tuera cela, ou les SenteursVeuillotines, 1868. 
(LOrenz gives-th1s-rn~s Biblioth6que ~ationale.) 
Femesolle, Pierre (Abb'), Les Origines littGraires de Louis Veuillot, 
1813-1843 (Paris:--cfigora, 1923). ---
(This was the dissertation of the above for his Doctorate at the 
Sorbonne. It made use of many of the unpublished letters, but 
was more 'a traoing of the literary influenoes on Veuillot, with-
out any mention of his influenoe.) 
___________ Bio-bibliographie litt'raire de Louis Veuillot 
(Tarbes: Lesbordes, 1923). -
(This was published as a oompanion pieoe to the above, in order 
to avoid the over-documentation that would have been neoessitated 
by suoh a work.) 




(A very interesting 'Work, whioh fulfills the purpose for which it 
was written, but does not in any way bear any resemblanoe to the· 
present study.) . 
I 
Jules, (pseu. Champfleury), Souvenirs !! portraits !!! Jeunesse 
(Paris: Dentu, 18'12), part of the Librairie de la Sooiitl des 
gens de lettres, pp. 299-302. 
(No real value to this work, as it is permeated with the hatred 
whioh the autho~ always showed towards Veuillot.) 
Gautier, L'on, Portraits du lIXe si~ole (Paris: Sanard et Derangeon, s.d.) 
------ - - ---
_______ Etudes litt'raires pour 1:! d'tense ~ llEglise (Paris: Pous-
sielgue, 1865). . 
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_______ Vingt nouvels portraits (ParisI Palms, 1878). 
Godfroy, Fred'ric, Bistoire de la Litterature traniaise, XIXe si'cle. Tame 
I (Paris t GaU1lle, lJ79). -
Bello, Ernest, Le Si~cle (Paris: Perrin et Cie., 1905). 
(This~ves a very good picture of the reaction to the death ot 
Veuillot not only among his friends, but also among his enemies. 
Bello also includes his own i'deas concerning the literary value 
ot Veuillot's works.) 
Inventaire sommaires des Archives Departem.entales. Ant~rieur \. 1790, redig 
par MM. Jules:Doivel et Camille Block, archivistes .. Loiret 
(Orl'ans: Paul Pigelet, 1900), III. (Orleans: Georges Jacob, 
1886), II. (Blois. C. Migault et Cie., 1913), I. 
Joubert, Edgar, M. Veuillot et ses Couleuvres (PaTis a Marpon, 1869). 
- -- . 
LapOlIDIleraye, Henri de, Moli)re et Bossuet, Reponse ~ 14. Louis Veuillot, 




(In his answer the author quotes many remarks from Veuillot's 
article on t1Tartutte" in the Univers.) 
Joseph, Correspondance ~!!!. Julie Lavergne (Paris I Taftin-
Lefort, 19la), reoueillie par son tils, I1tomes. 
(In this exceedingly interesting work, the deep sympathy and 
understanding of this gifted author of children's stories, 
Veuillot and his family playa very intimate role.) 
R. P~re, Montalambert (Paris: J. de Gigord, 1920), III Tomes. 
(In his study ot this great catholio leader, the author presents 
a splendid conception of the influence and importanoe of the 
renowned orator.) 
c., Louis Veuillot (Paris: Lethielleux, 1923). 
(This learned professor of the Facult's libres de Lille has writ-
ten a very stirring accOUIlt of the great writer:- In it he has 
considered his lite only in connection with large headings, e.g., 
The Friend, the Christian, and similar topics.) 
Lemattre, Jules, Les Cont orains (PariSI Societe traniaise d'imprimerie 
et de librairie, 1898 • 
(One of the most unprejudiced and all embracing criticisms that 
can be read on Veuillot.) 
(This article appeared first in the Revue Bleu, tIll (6 janvier 
1894, p. 1-8. 13 janvier, 1894, p. 41-47, lOjanrter, 1895, p. 73 




Georges, S.J •• Dix-neuv1~e si~ele (ParisI Victor Retaux, 1901), 
pp. 211-385. 
(One ot the most balanced and just ot all the oritioisms read. 
There was one slight error in printing giving the seventh ot !.faro 
instead ot the seventh ot April as the day of Veuillotts death.) 
l4.M., Louis Veuillot dtapr~s sa oorrespondanoe (Paris: Lethiel 
1935). --
(In her study ot Veuillot the author has taken the different 
qualities so outstanding in the lite ot Veuillot, and has made ot 
them a oompilation very similar to the work ot Cereeau. Her ef-
tort was to disoover the intelleotual 1 ife ot the man, through 
his oorrespondenoe, and thus explained the qualities disoovered 
in htm, 'through his oorrespondence.) 
Ab~, Guignol et la R"olution dans 1 JEgUse romaine (Paris: 
Sandoz, et FisCIi'baC'lier, 1812). - , 
(Lorenz says ot this that it treated ota ffJIr. V.euillot et son parti 
oondamnes par les arch'v~ques de Paris, Tours, Vi~ers, Orl~s, 
Marseille, Verdun, Chatres, Moulin, eto." which would lead one to 
believe that it was written at the time that there was suoh a 
oontroversy over the deorees ot the Council of the Vatican.) 
Mireoourt, Eug~e de. "Louis Veuillot,tt Histotre Contemporaine, Portraits et 
silhouettes au XIXe. si~cle (Paris: tibrairie des Contemporains, 
1869), LII, Wpp. 
Mondhuy, 
(In this are quoted many ot the contemporary criticisms of 
Veu1llot, as well as de Mirecourt's own letter to Figaro, Febru-
ary 6, 1862.) 
F., Nouvelle bi0!ha~he de Louis Veuiliot (PariSI Cosson, 1856). 
(This was pub1is e toretute the biography published by Eug~ne 
de Mireoourt. It has remained almost unknown, but is of great 
importance, as it is the testimony ot one of Veu1llot t s con-
temporaries. In practioally everyone ot the points stressed in 
his work, the author agrees with thoBe given by Eug~ne Veuillot 
in his work ~ his brother.) 
Montpetit, Ed., Au service de la tradition f'rangaise (14ontreala Biblio-
theque~e ltaotion-friniaise, 1920). 
Moulard, .Anatole, Louis Veuillot !! .!! Tremblay (Angers I L. Siraudeau, 
1906). 
Man, Oamte Jlbert d~, Discours (PariSI Poussielgue, 1888). 
(Volume III, 31-38. quotes his letter to EugmeVeuillot the day 
of Louis' death.) 
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____ ~----- lifa Vocation sooiale (Paris: Letbielleux. 1908). 
(In this mos~iDterestrng work, Camte de HUn speaks of his 
visits with Veuillot, and the great help he reoeived from this 
friend.) 
Narfon, J. de, Deux grands iournalistes. )4ontalembert et Louis Veuillot 
(PariS:-Cres. 19 4). -
Oll'-Laprune. L'on, La Vitalit' ohr'tienne (Paris: Perrin et Cie., 1909). 
pp. 53-59.-
(This oritioism of Veuillot is that of one who admires him very 
muoh.) 
Pellerin, Eug~ne, Le Parfum. de Rome et )4. Veuillot (Paris: Dentu. 1862). 
- ------
Perrot, E., Humble remontranoe !.!£. l"v.que d'Orl'ans au sUiet ~ son 
avertissement !. LOuis VeuiUot (Paris: Dentu.~870. 
Pontmartin, Armand de, Derni),res litt'raires (Paris: Miohel I:evy, 1864), 
pp. 42-63. 
(He gives a rather just oritioism of the Satires, but does not 
seem to understand the polemio work of Veuillot.) 
_____ ~ ____ Les Jeudis de Madame Charbonneau (Paris: Miohel 
rAvy, 1862). VIII. -
(There is very little about Veuillot ana s oaro ely worth reading.) 
__________ Nouvelle causerie litt'raire (Paris: Michel Levy, 
1814), pp. 174-189. 
(Tbi. is a very good criticism, but very much in favor.) 
Roux, Marius, Monsieur Fortengueule, R&'ponse aux Odeurs de Paris (Paris, 
1867). - -
Sainte-Beuve. Nouveaux lundis (Paris: ~vy, l863-l872), I, 61 ff. 
(In this as in all his criticisms the author is exceedingly just 
and to the point.) 
Sainte-Erlhan, E., Louis Veuillot peint par lui-m9m.e (Paris: Bleri.ot, 
1860). 
Renault. Jules, Louis Veuillot (Paris: Lethielleux. 1929). 
(This Is agaIn one of the topical studies of Veuillot.) 
Schaepman, H •• Louis Veuillot (utrecht. Van Rossum, l894), Mell8chen en 
Baeken II reeks Bl. 113-121. 
Soherer~ 
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Edmond, Critique sur la litterature contemporaine (ParisI Levy, 
1891) ~ pp. 203-21'0':"-
(This was written atter the publioation ot I.e Parfum de Rome. It 
is anti-Catholic and necessarily anti-VeuillO't.) - -
S~gur~ Marquis de, Louis Veuillot (Paris: Bureaux de l'UDivers~ 1911). 
Sibot, A., Louis Veuillot et Eug~ne Veui11ot, Notioe biographique 
(P1thiviers: Imprimerie moderne, 1913). . 
Spuller, Eugene, Figures disparues (Paris: !lcan, 1886), I, 403 pp. 
Talvart, H., Louis Veuillot !! ~ Monarohie (Paris: Millon, 1927). 
______ Louis Veuillot, Maurras et les ~ternels lib'raux (Paris: 
Millon, 1927). - -
Tavernier, Eug~e, Louis Veuillot, l'hamme, la lutteur, It~crivain (Paris: 
Plon, 19l4), sixi'me ~dition. 
(This book by the husband ot Germaine Desquers, the niece ot 
Veui1lot, is one ot the most interesting, and best written ot all 
that were read.) 
Ulbach, Louis~ Eorivains et hammes de lettres (ParisI Delahaye, 1857). 
(This article on Veui11ot-was tirst published in the Revue de 
Paris in 1856). 
Vallet, Maurice, ! propos ~ centenaire: Louis Veuillot (Paris: Soci't~ 
trangaise~e l'imprtmerie et de librairie, 1913). 
(A very interesting work published tor the centenary ot 
Veuillot1s birth.) 
vatu, Abbe, ~ ••• , ~ attaire de !!. Veuillot ,resentee ••• , sous ~ 
~ point ~ ~!! avec"impartiaiiti (arisl Serveau,~. 
Veudllot, Eug~ne, Vie de Louis Veuillot (Paris: Pa~&, 1899-1913). 
I - (Pari"'S:" Retaux, 1900) 
II - (ParisI Retaux, 1901) 
III - (ParisI Retaux, 1904) 
IV' - (Paris: Lethielleux, 1913) First part otthis volume is by 
Eug~ne and the seoond halt by Fran2ois, his son. 
(This tremendous work was one ot the most helptul tor details and 
tor tinding the reaotion ot Veuillot to many ot the inoidents in 
his lite, whioh were veritied in his oorrespondenoe. It is one 
ot the most filled with detail, yet there is that impersonality 
ot oriticismwhioh one would never expeot to find in the work ot 
a brother, written by his brother.) 
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Veui11ot, Franiois, Louis Veui110t (Paris: Editions Spes, 1927). 
(This is an edition of HPages choisiea," with an introduction 
and notes by Frano~is Veui11ot. It includes articles like: 
LtEso1ave Vindex, La Lende.main de lavictoire, La Legalite and 
other of Veuii10t tS-works contarning his social-rdeas.) 
Veuillot, Franiois, Louis Veui110t, sa vie, son lme, son oeuvre (Paris: 
Edition Alsatia, 1937), Pr'face by Paul Claude1. 
Vil1efranche, ~ Grands catholiques ~ si~cle (Paris: Barba, 1892). 
Weill, Ale-xandre, Lettres fraternelles de Louis Veuil10t (Paris: Dentu, 
1858). 
Valette, Gaspard, Reflats de Rome, Rome vue PITles eorivains. 
(This work is mentioned bYliidri Be eSsOrt as being by an 
author from Geneva who truly rendered fitting homage to Veuillot. 
, 
PERIODIQUES 
!!!. ~ olerg', "Louis Veuillot: vie et oeuvre," 1913, no signature. 
" 
_______ "Louis Veuillot et Mgr Freppel,· 13 novembre 1913, no 
Arnaud, 
signature. 
c., "La jeunesses de Louis Veuillot,· Bulletin de l'Instltut 
oatho11que ~ Toulouse, 1899: 293-314. 
(This is a oonference dealing with the newly published first 
volume of the.!!! by Eug~ne Veuillot.) 
Beaunier, A., Revue des Deux-Mandes, "Veuil10t, oritique litt~raire," LII 
(1 jui11et-r919), 217-228. 
(A review of the works of M.G.Boutoux. Gives a very good 
oriticism. ) 
Bri~re, Yves de 1a S.J., Etudes, CxxxvrI (1913), 145-167, "L.V., sa po1i-
tique religieuses. fi 
----------- Etudes, CXXXVII (1913), 708-712, "I.e oentenaire 
de L.V." 
Brou, Alexandre, S.J., Etudes, "Ltoeuvre litt~raire de Louis Veui11ot," 
CXXXVII (1913), 188-197. 
(All these artioles in the Etudes are by past masters in the art 
of literary critioism, as well as being so well able to judge of 
the religious and philosophioal oontent.) 
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Ca1vet, Jean, Revue Eratiqued'apo10g'ti~ue, "L'art de Louis Veuil10t," 
15 avril et 15 mai 1914. ' 
Champagny, Franz de, Correspondant, "L'Esaave Vindex,· XXIII (1848), 638-
688. 
(This article by a ve~ close triend 01' Veuil10t is naturally 
prejudiced in his favor, yet it is trank.) 
Chervoi110t, Louis, S.J., Etudes, CXXI (1907) 5 juin, "Veuillot et Brun-
ti~re." 
Civi1ta Cattolica, "Nel centenario della nascita di Luigi Veuillot," 20 
diciembre,1913. 
Claveau, A., Revue contemporaine, "Les Odeurs de Paris, tI XCIX (1866) 550-
556. 
Drouet, F., C.M., Catholic World, "Glimpses 01' a great Catholic soul," 
XCVII, (July 1913), 472~84. 
Duray, P., Meroure de France, "Le Centenaire de Veuillot," CCXLIII (April 15 
1§33), 458-465. 
Faguet, Emile, Temps, "Sur un pobe de Louis Veuillot: £!::!," 6 avril 1912 
Follioley, L., La Quinsaine, "La Jeunesse de Louis Veuillot raoont'e par 
son t~re,h 15 septambre 1889. 
Freusdortf, Preussiohe JahrbUcher, "Zur gedichte des Journalismus" XV, 
591-616. 
Giraud, Victor, Revue des Deux-Mondes, "Louis Veu,il1ot dtaprl.s sa Corres-
pondance,· XXC (15 janvier 1935), 458-470. 
(This was by a Belgian, and is the account of a lecture he 
delivered in the Royal Acad~ of French language and Literature, 
1932. It is a very scholarly pieoe 01' work.) 
Godefroy, Fred'ric, Revue du Monde catholique, "Satires, par Louis Veuillo1!;," 
VI (1863), 485-5'IT. . " 
Gottschall, Rudolf, Unsere Zeit, "Ein Pariser Buszprediger," III (ler part, 
1867), 777-784. -, , 
(This is a very masterly critioism 01' the Odeurs de Paris, 
published in this year.) -
Grosnier, Chanoine Al., Revue pratirus d'apolog~tique, "Louis Veuillot, 
apologiste," 15 octobre, ir Nov~bre, 15 novembre, 1913. 
Grandmaison, Geoffroy de, L'Echo ~ Paris, "Sur Louis Yeuillot," 25 
Dovembre 1913. 
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Jules-Dubois, H. A., Commonweal, "Yeuillot of 1 tUm vers, tt XXVII (April 8, 
. 1938), 655-666. .. .. 
(The author of the above is a French poet and essayist. These 
two artioles were written at the time of the oentenary of 
Yeuillot's conversion.) 
___________________ Commonweal, "Veui11ot, Master of Obedience," XXVII 
(April 1, 1938), 623-624. 
Kreiten, 8., S.J., Stimmen aus Maria-t&aoh, "Louis Veuillot," XXIV (1883), 
"530-531. .-
(This very interesting article was written at the Benediotine 
monastery of Maria-Laaoh, the year Veuillot died. As oontempora-
neous material it was very useful.) 
Lenormant, Charles, Correspondant, tlDu Droit du Seigneur, par Louis Yeuil-
. lot," XXXIV (25 septembre 1854), 948-951. 
-----::--::-:-:-.:.C~o~r~r;e~s!ip~o~n~d~an~t:.:, "Les Frangais en .u~rie, par Louis 
Veuillot,· XII (1845), 192-201. 
------~---------- Correspondant, "Les Libres Penseurs par M. Veuillot," 
XXIII (184§), 249-211. . 
(These three articles are all very laudatory. In the last men-
tioned he quotes fran the text.) 
R.B., Ltamateur d'autographes, "Mgr Dupanloup et Louis Veuillot," 15 jan-
vier 1902. 
L' Estrange, J. K., Blackfriar s , "Loui s Veui 110t and Papal Rome," XI (March 
1930), 165-110. 
Revue des Deux-Mondes, "Lettres de Louis Veuillot '8. Mm.e Le'ontine Fay," XVI 
- (15 aotit 1913), 45-16; XVII (145 septembre 1913), 851-883... . 
(These letters were incorporated in the Oeuvres comp1~es.) 
Loughnan, W., Month, "Veuillot," XLVIII (May 1883), 13-27. 
(A splendid artio1e, very much in favor of Veuillot as a master 
of language.) 
Yargerie, Ed. de, Correspondant, tlLouis Veuillot et ses derniers oUTrages, 
etude po1itique et litteraire," XIX (1852), 24-37. 
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---------------- Revue du Monde oatho1ique, "Louis Veuillot et ie Parfum 
~~," XVIr\l'trnS), 1a5-S0a. 
(The author gives his purpose in writing these artioles as a hope 
that someone after reading them will reproach himself for not 
having read more from the works of Veuillot.) 
Mazade, Charles de, Revue des Deux-Mondes, "Un Pwnphl~taire oatholiques, 
M. Veuillot et ses Satires,' XLVI (1863), 402-423. A 
(A very good oritioism is given of' all Veuillotts works to the 
date of publication.) 
Monge, L'on de, Revue oatho1i~ue, "Chronique litt'raire," :XXVIII (1869), 
467-468. 
MYers, E., Catholio World, "Life," LXXXVII (August 1903), 597-610. 
(A good review of , the Vie by Eug~ne of his brother.) . 
London Times, "Obituary notioe," Monday, April 9, 1883, p. 7. 
O'Connor, R. F., Amerioan Catholio Quarterll' "Life of Veuillot," XXXVIII 
(Ootober 1913), 612-627; XXXIX (January 1914), 40-56 •. 
(This magazine is also oalled the Monitor: I, 333, 413. 
O'Neill, G., Month, "Note on Louis Veuillot," CLVIII (July 1931), 58-61. 
Poisson, 
Rhodes, 
M. J. A., Revue oanadienne, "Hammage ~ Louis Veuillot," (Sonnet), 
III (1870), 193, old edition. . 
(This work is not in the new revised edition. It was written 
atter his artiole on the Canadian Zouaves was published.) 
Albert, Gala:q, "A Pugilist of the Press, Veuillot," XXI (Maroh 
1876), 377-388. 
(A rather interesting artiole, whioh is well worth reading, not 
so muoh for its oontent, as tor the pioture given of the people 
ot 1876.) 
Soherer, Edmond, Biblioth'que Britannique, "Louis Veuillot et le parti 
oatholique,· I t1858), 1-24. 
S6gur, Gustave, Revue hebdamadaire, "Louis Veuillot," II (1886), 28l-30~. 
Tasse, J., Revue canadienne, "Louis Veuillot et les Zouaves Canadiens," 
VII (1870), 289-294. 
" 
Unsere Zeit, "Louis Veuillot, Redaoteur des tranzosiohen Journals lfUn!-
~er~,q II (1858), 455-466. 
~ery laudatory oritioism.) 
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~ .... ---- "Neoro1ogy." XXII (1883). 530-551. 
~der1andsche LetteroefeniniD§e~, "Louis veui1lot,~ II (1858), 755-766. 
Ve..villot. Eug~ne, La Quinzaine, "Louis Veuillot: ses d'&buts dans le 
journalisme,ft ler juin 1889. 
Franiois, correstondant. "Un cinquantenaireJ le voeu nationale et 
la 10i du jUii!e 1873,"CCXCII (25 juil1et 1923). 325-340. 
(A study of the part played by Veuillot in the law for the 
ereotion of the Basilica of Montmartre.) 
Correspondant. "Un ouvrage autobio~aphique de Louis 
Veuillot ~ propos dtune r"dition de ~ et 11." CCCIV (August 25. 
1926). 601-613. - - _ 
~,. _______ Etudes. "La question romaine en 1871 et 72 et Louis 
Veuillot." CXXXVII (1913). 231-251. 
(Here the. brief £'rom the Holy Father is quoted. with whioh 
Franiois Veuil10t prefaoed the fourth volume of the Vie. begun Qy 
his father. and whioh he had reoei ved fran. Pope Pius X, Ootober 
22, 1913.) 
F. J., Catholic World, ~ere Louis Veui 1 lot failed," CXXIV (1926). 
219-225. , 
(This is a discussion of the e£forts to establish a Catholic 
periodioal £or the entire world, with its main office in Paris.) 
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.APPENDIX 
I. Letters on Liberalism: 
Camte O'Mahoney, 14 avril 1840. 
~las, ·oui, j'~tais lib1tral, j'a1 6t" dootrinaire, je ne saurais dire 
oe que j 'a1 ,~. Mais maintenant, je ne saurais dire tout oe que je ne 
suis pas. 11 est seulement certain~ que je voudrais avoir un peu de talent 
et de foroe pour d~olir toutes oes horribles institutions de notre 'poque, 
presse, parlament, ooll~ges, 'ooles primaires, etc ••• , que j'ai vant~es 
jadis, grtce aux surprises qu'on avait faites \. ma jeunesse, et que j'ai 
haies, aussitat que la raison, c'est-~-dire la foi m'ast venue. Tout cela 
c'est l'orgueil, olest la r'volte organis~e. Mais je llavouerai franche-
ment aussi, la croix, en prenant dans mon coeur la place du fumier qui 
l'encambrait, y est arrivee toute seule sans autre ornament que les clOUSe 
Je n'ai gard' auoune pr'vention oontre la pas~, mais aussi je n'ai pris 
aucune affeotion nouvelle. Je suis monarohiste tout oourt et je ne place 
aucun nom sur le tr~ne; ~ mes yeux mtme, le trftne est vide. Je prie Dieu 
dly appeler un prince chr'tien, mais je ne sais pas oomment ce prinoe se 
nomme; je 1& saurais que je ne le nommerais pas. Non vraiment, Monsieur 
le Comte, il n'y a point dlhamme dans le monde ~ qui je puisse souhaiter 
dl~tre roi de France au tamps o~ nous vivons. 11 nly a point selon moi 
qui puisse Otre ~ la hauteur d'une pareille tache, s'il ntest tout \ Dieu 
d'abord et ensuite si Dieu n'est tout ~ lui. Je respecte.profond~ent la 
f~ille d'chue; ce n'est pas assez dire, je l'aime; mais non pas comma vous 
llaimez. Je ne luis pas dlune naissanoe ~ 'prouver pour elle cette affec-
tion qui me para1t si touchAnte et si honorable dans les coeurs oomme le 
v&tre. Je ne puis avoir cette foi l'gitimiste qui vous anime et je ne sais 
pas si clest un malheur. Peut-~tre faut ... ll, dans l'ordre des 'v~nements 
futurs, entre cette famille et la masse _81 profond'ment aveugl"e du peuple 
franiais, cette g'n6ration de nouveaux chr'tiens qui comme moi ne savent 
ob se prendre entre tant de oomp'titeurs, mais sui, en dGfinitive, sincere-
ment attach's), la religion, seronttoujours pr'ts \. se mettre du c~'e du 
bon droit. Cinquante ann'es de combats, o~ tout le monde a eu des torts, 
nous placont dans une position bien terrible, et il faut des m'diateurs, . ~-, , , de quelque c~e que soit l'avantage toujours peu durable des ev\nements. 
Je vous avoue ~ue je ne consid~re pas sans une terreur profonde la masse 
du parti qui entoure les exil~s, et je puis vous le dire, car vous n'ttes 
pas de ceux qui m'effraYQnt dans ce parti-l~. Jlai peur de ce triste d'-
bris de la noblesse qui est repr6sent~ par la Gazette, la Quotidienne et 
quelques autres journaux. Clest l~ une race, je le crains bien, absolument 
perdue, qui slest laiss' convertir \ je ne sais quel lib~ralisme menteur 
'qui la d'eshonore et qu'elle ne peut abandonner pourtant sans se d'shonorer. 
Ohl que ces gens-l~ font du mal \ leur cause et \ lao France. Qu'ils ont 
perdus le sens religieux et politiquel Qu'ils seraient funeste ~ une 
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nouvelle generation si elle ne parvenait pas a se debarrasser d'eux, et 
oomment s'en d'barrassait-elle? •• 
Jettons-nous au pied de la. Croix, prions Dieu pour la justice pour la 
France. Et si Dieu plaoe aux bras de oette simple orais des fleur de lys, 
oertesma main ne les abattra pas, et je ne oesserai pas pour cela de 
prier. YAis que Dieu decide. Pour moi la simple croix ne suffit, et si 
les fleurs de lys devaient' en 'carter 30 millions d,ames, je vous dirais: 
Pour l'amour de Dieu et de nos fr~res, oublions les fleurs de lys: vive la 
oroixl 
Puvis de Chavannes, 20 favrier 1874. 
Quant au coup, il vient sans doute un peu de la Roohe-en-Breuil [Duo 
de Broglie) oomme vous l'avez devine. La foi oatholique liberale a offert 
oe saorifice ~ l'haresie declar~e qui ne Ie demandait pas serieusement, 
mais qui l'a accepte de bonne graoe. Ces deux religions ne sont pas tant 
ennemis: elles s' entendront volontiers oontre un adversaire oommun qui 
est Rome. 
II. Letters containing exoellent examples of vivid description: 
Edmond Leolerc, 23 mars 1841. 
A toi Leclero de Nor.mandie, 
11 faut me voir galopant sur un oheval arabe de l'Arabie. Les palmiers 
de la Bouzareaq sont le terme de ma oourse: Jugurtha m'y porte dtun pied 
rapide, et la poussi~re qu'il soul~ve, n'ayant pour nous suivre que llaile 
trop lente du vent, reste loin derri~re nous. L'alo~s nous regard passer, 
les haies de caotus nous sont de faibles obstaoles. SUr l'amandier, Ie 
fruit a la fleur, le oitronnier est oharge de lingots d'or et dans la 
sombre verdure de l'oranger ~tinoellent des etoiles d'argent. Qui dira 
oombien de suaves odeurs embaument la oampagne? Qui pendra ce nuage de 
:fumee bleuatre qui semble planer sur le trono d.as oUViers? A qui saura 
vanter la graoe noble et touchante du saule pleureur? Bien~ot vont chanter 
les rossignols, mais bient~t aussi va retentir le olaaron de guerre. 
Par oes beaux chemins que je paroours, Jugurtha me portera vers les 
champs de bataille et je n'entendrai;point ohanter les rossignols. Si, 
maintenant que j1ai les roses, les res'das, les fleurs d'oranger, vous 
avez la boue, quand vous aurez les lilas, j'aurai laBoif des courses , . 
arides, les feux du jour, les rosees de la nuit; onvous ouvrim.les 
Tuileries, on m'ouvrira Ie desert; sous vos pas fleuriront lss ~tes , ... 
ooupees; on vous adressera des sourires, on me l'ichera des oO\1PS de fusil; 
et ainsi, d'avril en mai, 'a mon tour, j'aurai ces giboulees:d.o, mars dont 
vous jouissez maintenant qui sont de neige et du pluie pour TOUS, quic 
seront pour moi de balles sifflantes et de rayons de feu. .Je n'aurai 
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oertainem.ent pasle oourage du lion, mais je t'8.ohera.i bien d 'avoir la 
prudence du serpent. Rester sur un champ de bataille entre l'Oued-Sedni et 
1 t Oued-Fadah, serai t-ce je vous dem.an.de, une aventure raisonable pour un 
sous-chef de bureau? C'est d'j~ biend'avoir un oheval arabe. 
Je vous -aime beaucouPJ je vaux que vous me disiez que vous en ~tes 
, A- t! ,. 
tres sur. 11 n'est pas necessaire que vos paquets soient envoyes du 
minist\re de la guerre, qu'ils soient re~tus d'un de ces beaux cachets 
que vous faites si bien, et ils m'arriveront tout droit. 
Elise, Epoisses, 14 mai 1666. 
Regarde tes portiers et songe que je vois ioi: des roses; des lilas 
finissent, mais les cytises commencent; leurs grappes d'or pendent sur les 
terrasses, jetant un parfum d'oeufs ~ la cr~e.Le poloma se oouvre de 
clochettes bleues, le frAne-fleur est tout pampann' de houppettes blanohitre 
l'aubepine tient bon et sent bon, et demain les roses pivoines seront 
epanouies, mille oiseaux chantent l~-d.edans. mille rayons de soleil se 
jouent at font des ohansons de lumi~re, ),. travers les ohansons de la 
verdure tendre qui s"panouit putout, aussi variee que les fleurs, et 
p~ les herbes, on voit autant d'etoiles blanohes, Ie jour, qutil en 
parait au ciel, la nuit. 
Elise, De Normandie, no date, but probably 1874: Sunset: 
Soeur ch~rie, 
D'un pauvre petit ohamin plat taille en pleine terre plate, sans 
arbres, m~ sans pommiers, j'ai vu l'un des plus beaux couchers de soleil 
de ma vie. Les nuages nous avaient fait un vaste et immense oerole de 
montagnes tr~s vari'es de formes et de oouleurs: il y avait-de rondes et 
d'aigues, de taillees et de bris'es; les unes ~taient argent, les autres 
d'or, les autres azur; les unes montaient, les autres croulaient, ouvrant 
des perspectives sans fin. La montagne du soleil, derri~re laquelle il 
quittait ses habits de jour et deposait ses rayons, ~tait un noir volcan 
plein de faux. Je pensai ~ Louis XIV d'posant sa perruque avec oolere. 
Cependant, par quelques ooins jaillis:t, t une clarte si douce et si 
matinale, qu l' on pouvait croire que' de Maintenon etait ta. En nbnne 
temps, le vent 'etait si respectueux et ~ a terre si tranquille, que ce feu 
ne me sem.blait pas menaiant. Quel repo-s dans oette campagnel Quel 
silence 1 
h~ise, Epoisses, ~~e-d'or, 16 juin 1856. Letter of Dawn: 
Jtai fait ~ bon voyage, et je suis tr~s bien. J'ai ~e escortG de 
la foudre jusqu'a 1l0ntbard, une foudre mouill~e qui rafra'tchissait un peu 
l'air et qu'on n'entendait pasl A Montbard ma voiture m'attendait, en 
gants blancs. Sous un ciel nettoy6 et magni~ique, j'ai ~ait quatres 
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lieues dans l'odeur des ~oins coup~s, au chant de l'alouette et de l'Ang~ 
voyant tous les appr~ts du lever de l'Aurore, et c'est charmant. Elle a 
commence par tirer ses rideaux, et elle a jet' sur la terre un petit 
sourire d 'un bleu rose, qui a tout a.nim&. Soudain se sont dessin~es les 
collines, les arbres ont pouss' et les ohamps, peu ~ peu, sont devenus 
verts et blonds, de noirs qu'ils ~ta1ent. Puis, l'Aurore a ouvert sa 
~en9tre et pass' la t~te. Jtai vu tout son visage. 11 est agr€able. C'es 
une physionomi~p~lotte, mais souriante, ~ratohe, aveo une teinte de 
melanoolie: ~igure-toi soeur Olga dans une minute d'attendrissement. 
Quelques 'toiles restaient, par ci par l~, dans sa coi~~ure de nuit. En 
tombant sur la terre, elles d.evinrent des ruisseaux et des ~leurs. Elle 
~it sa toilette et se pammada de tilleul et de ~oin, avec une pointe de 
sureau. C'est son par~um du moment. Son haleine est ~ratche, elle vint 
jusqu'~ moi et me donne une sensation de froid, que j'aurais voulu vous 
envoyer dans nos taudis de la rue du Bac. Elle s'eclairait de plus en 
plus, et la terre plus en plus se rejouissait de le voir: tout s'an1mait, 
les oiseaux ~clat~rent en chansons, at me tirent souvenir de ~aire ~ 
pri~re" comme ils ~aisiaent la leur. Xu sais ~ quoi je pense en te disant 
cela, \.Marie his daughter used to say that] ma soeur. et j 'y pensais dans 
\ 
cs mament-la, sans pleurer, me ressouvenant pourtant de la date et de 
1 'heure. Ahl ma soeur, cet anniversaire est cellii de la plus ~orte et de 
la plus triamphante pri~re qUi ait ete ~aite pour nous, apr~s celIe de 
notre m~re Marie. Je continuerai donc ma voyage, admirant cette belle 
nature, et montant plus haut avec un esprit r'sign'. 
Nous verrons mieux que cela, nous entendrons la pri~re des anges plus 
douces que Ie ohant desoiseaux, et dans cette pri~re, nous reoo~trons 
la voix de notre ~ille Marie. Va, courage; donnons au bon Dieu ce qu'il 
a voulu prendre, ~in qu'il noua prenne aussi, quand mAme nous ne voudrions 
pas assez noue donner. Ceux ~ qui 11 a pris un teltresor, malgr~ eux, et 
qui ensuite Ie lui donnent, c'est qutil a r~solu de les prendre eux-m~es. 
~t-ce malgr' Lui. 
Epoisses est un tr~s beau reste de Chateau ~ortiti', entour' de deux 
enceintes. 'a demi gothique. bati dans un p~le-male singul1er; grand 
seigneur comme Rostopchine, bon e~ant comme S'gur, plein de portraits, de 
livres, de blasons, de charmantes ~errailles; la cour est un jardin, Ie 
pays est un parc; l'Eglise et Ie presbyt~re sont dans la premi~re cl~ure, 
Ie oure ales cheveux roux, et lit l'Univers. 
Ma chambre est celIe du grand Condl. 
J1ai un balcon sur Ie campagne, l'embrasure d'une de mes ~enatres est 
mon cabinet de travail, l'autre mon cabinet de toilette, il y ~ait frais. 
En arri vant ~ quatre heures du matin, je me suis couch' et j tal dorm! par-
faitement, \ ~eine reveill' trois ou quatre ~ois par des coups de tonnerre. Voil~. man maJ.trel J'aurais du regret ~ te peindre mes telicit's, si tu 
etais \ Paris; mals tu liras ceci aux Nouettes at tu te moqueras bien de 
mon bonheur. Fais tous mes respects, tous mes compliments et tous mes 
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ambrassements. Mme de Guitaut est tr~s bien. Clest une douceur accue1l-
lante et ing~nue, pleine de modestie. 
L'Enfant du Peuple. 
P.S. On m1apportera tous les matins ma petite crams, 
Mgr de Salinis,. arch~v:que dlAuch, Epoisses, 18 juillet 1860. 
Monseigneur, 
Sentez-vous llodeur des bl's et des roses, l'odeur des tilleuls, des 
lis, des brins et des foins? Je ne crois pas qutaucun autre lieu du monde 
donne autant de charmante parf'ums, ni qutEpoisses lUi-mhle en ait jamais 
autant donn~. Et le souvenir a quelque chose de plus char.mant que cela, 
si bien que vous ~tes tant m~l' dans nos causeries du salon et des ter-
rasses que je ne puis me retenir de vous ~crire, quoique j. n'aie rien a 
vous dire, sinon que je suis 8. Epoisses et que je me trouve content. De 
nature, je suis volontiers content; et n'anmoins cette sensation m'etait 
devenue assez rare pour qulil ne soit doux dlen parler. Je vous dois cela, 
Monseigneur. Epoisses est un cadeau que vous m'avez fait. Je me trouve-
rais ingrat si je ne vous disais pas merci. On mla re~u avec tout men 
clan; je vois mes filles jouer sur ces belles terrasses: elles courant, 
elles se d8m~nent, elles crient. Si vous saviez ce que c'est pour moi 
dlentendre en m~e tamps la voix de mes filles et le chant des oiseauxl 
Ces pauvres enfants, je ne les avais vraiment jamais vues jouer comme il 
convenait ~ leur ~ge. J'ignorais si elles savaient courir. Elles stan 
donnent: ce sent des poulains 'chappes. Vive Itarchev3que d'Auchl 
III. Letters written at the time of the publication 
of ~ug~e de Mirecourtls work against Veuillot: 
M. Lavedan, R'dacteur du Moniteur du Loiret, Paris, 2 f~vrier 1856. 
11 vous a paru piquant de r~produire, 'a. l'usage de mes compatriotes 
du Loiret, un ~cri t ob. j e suis insul te comme homme de la maniere la plus 
brutale, comme fils de la faion la plus cruelle. Sans me conna1tre, sans 
chercher aucune information, sans vous demander si l'auteur de cat 'crit 
m~ritait la moindre confiance, at lorsque tout, au oontraire, vous denon-
iait la diffamation et l'injure, vous vous ~tes jet' sur le libelle et vous 
en avez rampli votre journal. 
M. Daguineau, Paris, 26 mars, 1858: 
Le hasard a mis sous mas yeux un numero du Lorientais (14 mars). Vous 
me diffamez de la mani~re la plus injurieuse et la plus ~atuite. Vous 
vous ~tes mis dans un cas de polioe correctionnelle, et d~j~ vous seriez 
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assignt, ai je vou1ais rGpondre ~ oette agression oomme e11e 1e ~rite. 
Mais votre journal a 't$ frapp' une premi~re fo18 et une condemnation vous 
1e ferait perdreJ je me contenterai d'une moindre reparation. Sachez 
pourtant que je l'exige, sans d'lai et sans equivoque. "On sait, dites-
vous, que M. Veui110t a fait autrefois partie de 1a po1ioe secrete." Pro-
duisez vos doouments ou retraotez cette indignite aveore.mpressement.et la 
plenitude d'un honntte hanne qui a eu Ie malheur de porter atteinte \ 
l'honneur d'autrui. 
J'attendrai huit jours. 
Louis Veuillor 
R-;dacteur en chef de l'Univers 
M. Auguste Bouohet, r~daoteur en ohef du Journal ~ Puy-de-Dane, Paris, 
12 d~csmbre 1853. 
J'ai eu le plaiair de lire les articles que vaus avez publi&s dans Ie 
Journal ~ Puy-de-D!me, 'a l'oocasiondes vers de M. Hugo. Je vous remercie 
de vos sympathies. Je me suis oonvaincu, en oette oiroonstanoe, que la 
haine, la plus enragee ne peut rien oontre 1a rGputation d'un honn~te 
homme, et ne fait qu'avilir ceux qui l'~prouvent. 
IV. Letter on the death of his Mother: M. Ie camte du Val de Beaulieu, 
(fin septambre 1863). 
Je suis plein de tristesse et de jOie. J'ai vu 1es sublimites de la 
mort ohr'tienne. Ma mllre, qui n'a jamais su lire, ~ait une femme d'un 
grand esprit et d'un grand ooeur, mais a1ti~re, imp6tueuse et qui nous 
faisait oraindre d'ambres revo1tes oontre l'impuissanoe de son oorps qui 
n'avait jamais pli' sous Ie fardeau pendant-72 ans. Elle avait triamph6 
des plus rudes epreuves de la pauvret' at ne s ·'tait point ressentie 
jusqu'~ oet tge des affaiblissem.ents de la vieillesse. La maladie, l'im-
portunait, elle voulait gu6rir. Lorsque la mort se presenta \ visage 
d6oouverte, elle lui fit faoe et acoepta tranquillement oe combat o~ elle 
sut tout de suite qu'elle serait vainoue. Elle se oanfessa, reiut les 
saorem.ents, ne 1aisse pas eohapper une p1ainte, ni un murmure, at ne donna. 
d'autres signes d"motion int'rieur que de graves sourires, lorsqu'e11e 
nous voyait tous r~unis \ son ohevet. En vGrite nous lui faisons une 
belle oourronne de ooeurs tendres, respeotueux et animes d'un invinoible 
amour pour son salute Elle nous sour1ait, at ne pouvant parler, a1le nous 
appe1ait l'un aprlls l'autre par des signes p1eins de majesta, pour nous 
donner doucement 1e baiser d'adieu. Cette pauvre femme illetre,'tait 
vraiment auguste. Ses regards patients voyaient nos lar.mes silenoieuses 
et semblaient y oompatir. Oh l que j' ai oompris la force de oe mot 
ohr'tien: une bonne mort l Et 1a bonne mort est belle, belle \ 1a 1ettre. 
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Letter about Veuillot's Mother's death, sent to Mgr. Pie, Septamber 12, 1863: 
Nous avons trouv& notre pauvre mere en un bien triste 'tat. Elle vit 
encore a l'heure qu'il est, mais tout espoir de la conserver est perdu; le 
mieux que nous puissions esparer est de la voir se prolonger quelque tamps 
dans une sorte d'enfance. 
C'est une douce mort de pauvre et d'ouvrier. J'admire ici la severite 
des vieilles moeurs populaires, qulelle a apportaes de son village, et 
gard'es intactes par la grAce de Dieu, malgr5 un demi-si~ole de s5joura 
Paris. Ma m~re n'accepte pas la moiti~ des petites commodites qU'elle 
pourrait se donner. Jusque dans cette extr&mite de la mort, elle dedaigne 
les mollesses de sa condition plus elevee; elle est sobre, rudea elle-~e, 
elle epargne, elle trouve mieux de n'ttre pas si bien, et je retrouve la 
pays anne chretienne que j'ai tant admiree plus d'una fois. 
V. Letters written after the death of Mme Louis Veuillot. 
Mme Tristan Mal1ac, 28 novambre 1852: 
Tr~s ch~re Madame, 
II n'y a personne apr~s sa ~re, que ma bien-ailrl8e Mathilde ait plus 
cherie et plus v~n~ree que vous. ' En souvenir et comme un hommage de ma 
reconnaissance pour votre charita, daignez accepter oe petit objet qui lui 
a appartenu et qu'elle avait autrefois reJu de moi avec un grand plaisir. 
11 date des premiers jours de notre union, 5i heureuse et si ttt bris'e. 
Je suis bien convaincu que ma ch~re sainte elle-mame m'a inspire 1a pens;e 
de VOU5 l'offrir. Priez pour moi, ~~dame, et pour mes ch~res orphelines. 
Votre tr~s humble et tr~s reconnaissant serviteur, 
Louis Veuillot 
M. de Cuverville, 29 novambre 1852: 
Cher Monsieur, 
Dieu a r'compense une sainte qui avait gagne sa couronne, et pun! un 
pauvre p~cheur: il faut couber la tate, adorer et se convertir. Quand 
j'ai aunonce ~ ma ch\re femme qulelle ~tait bienpr~s de quitter la vie, 
elle a leve les yeux au ciel, et, sans se permettre de verser une larme sur 
ses cinq petites filles ni sur moi-~e, elle a dit: Que la volont; de 
Dieu soit faite. Voil~ ce qu'il faut que j'apprenne "a(ffre; c'est lagrtce 
que-ni8Samis doivent demander pour moi. Rien ne peut me oonsoler; mais 
Diau, qui frappe toujours en p~re, daigne me fortifier. 11 m'entoure de 
compassion, de secours; il m'eclaire ~ cette lumi~re aereine et viva qulil 
a mise, pour qui sait voir, dans les mains fecondes de la mort. Mon frlre 
est pr~s de moi, je pouvais tout attendre de sa tendresse, et el1e me 
montre des tresors dont je suis presque surpriSe Ma soeur se devoue pour 
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e16ver mes anfants, qui retrouveront en elle presque leur ~re. Mes ad-
versaires d'un instant viennent se reconoilier sur ce tombeau qui exhale la 
paix. M. de Montalambert m'a 'crite deux fois avec un sentiment de com-
passion fraternelle qui honore bien son coeur et dont Ie mien est profonde-
ment touche. Je serais oonsole si je pouvais l'~tre. ( Mais que Dieu veuill 
accrottre ma force et qu'il me laisse ma douleur; que sa sainte volonte est 
que nous nous sauvions. Un tel resultat ne nous permet pas de disputer 
oontre lui sur les moyens qu'll amploie et les chemins quill indique. 
Veuillez presenter mes respeots a Mme de Cuverville, qui a ete si bonne 
pour moi. Jlai bien regrette de ne pouvoir aller jouir de l'hospitalite 
qu'elle m'offrait. Elle a su quelles affaires m'ont arr~te ~ Paris. 
Autrefois oes choses-lk me paraissaient tristes. Je connais maintenant la 
tristesse. Adieu, oher Monsieur. Croyez ~ mes sentiments reoonnaissants 
et devoues 
Louis Veuillot 
M. ltAbb~ Delor, Aux Nouettes (Orne), 12 octobre 1858: 
C!'tait hier l'anniversaire de ma naissanoe: j'avais quarante-oinq 
ans. Je n'ai pas oublie que o'etait l'entree dans la vie de votre jeune 
soeur;j'ai prie de tout mon ooeur aveo vous tous. Dans 1& journee, j'ai 
eorit ~ ma jeune belle-soeur; en virite, tant je pensais a vous tous au 
milieu de 1a douoe gravite de ces idees du mariage chretien. J'ai au 
pourtant un mauvais moment ~ passer 10rsqu'il a fa1lu ecrire l'adressa: 
A Mme Veuillot, rue du Bac, 44, et il a fa11u changer 1'enveloppe, ob 
j'avais raissS tomber-une lar.me. Que de souvenirs cruels dans ces mots 
insignifiantsl Ma main tremblait en tra~ant oes mots ecrits pour 1a 
derni~re fois, il y a oinq ans, sur une tombe. 
VI. Characteristic letters to his different friends, which give a 
splendid picture of the writer, of the friends to whom they are 
addressed, and of those of whom mention is made: 
Mme la Comtesse de Montsau1nin, 4 juillet 1858: 
Reoonnaissez-vous mon ecriture, Madame? •• J'arrive d'un voyage en 
Bourgoane; j'ai passe quinze jourschez M. de Guitaut, ou plutat avec M. de 
Guitaut, car nous n'avons gu~re oess' de oourir le pays, ~i est beau et 
interessant, surtout pour moi. Le obiteau d'Epoisses est a deux lieues de 
mon lieue d'origine, un village qu'on appelle Austrude. C'est 1~ que mes 
illustres anc~tres, plus heureux que moi, ont garde les vaches. Comme on 
oonnatt peu les aventures de leur tamps, 11 est probable que j'ai une belle 
suite de grands-pares dans 1a poussi~re du pauvre petit cimeti~re qui 
entoure la pauvre petite 'glise. Ces mQmes grands-p~res ont d~ s'aventurer 
aux environs, ~ 1a suite de leurs bestiaux. J'aime a oroire qu'i1 y en 
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avait quelques-uns dans l'auditoire de Saint Bernard, lorsqu'il a preohe le 
croisade, pas loin de leur chaumi~re, ~ Vezelay, que jtai vu aussi. 
To the same, sept~bre 1856: 
Madame et ami e , 
11 nly a ni joie ni ohagrin qui puisse me faire oUblier que je ne 
vous ai pas parle depuis douze jours. J'~cris chaque semaine cent lettres 
aumoins. Celle-ci est pour me reposer de treize autres dej~ expediaes ce 
mat in. Je ne puis me dispenser de repondre ! tant d'amis inoonnus qui 
m'expriment leur sympathie; c'est bien consolant, mais c'est bien lourd; 
heureus~ent ce travail enrage va finir. L'abbe Sisson obait ~ un sev~re 
avertissement de son ev~que, se retire, et nous laisse en paix, bien plus 
fort qu'avant ses ridicules agressions. N'admirez-vous pas comme cette 
justioe a at' pramptement faite et dtune fa~on eolatante? Quatre ou cinq 
fois ces nigauds ont pu se sauver honnQtament ou ~ peu pr6s, ils se sont 
obstines, et 11 a fallu qu'i1s epuissentc.!;. la coupe de l'humiliation au 
profit deceux qu'ils voulaient perdre. Esperons que cette leion les 
rendl,t sages. 
·11 faut maintanant, ohare Madame, bien prier pour moi, non pas seule-
ment comme &.mi, mais comme ecrivain; car, malgra tout, l'un est bien m.3le 
~ 1 'autre. J'ai peur de la prosperite qui s'annonce; ilme semble que 
l'adversite etait plus facile ~ porter, at j'y etais bien mieux fait. 
D~dez donc.~ Dieu de nous traiter selon nos besoins. Je ne me sans pas 
encore dispose atirer vanite de tous les eloges qu'on me met sur 1e dos; 
je regarde mon coeur et je fais plus d'actes de contrition que je ntal de 
bouffees dtwnour-propre; mais, si l'amour-propre venait, un bien belle 
oeuvre ne tarderait pas k Qtre miserablement perdue. 
Adi eu, Madame ••• 
To the same, ler d'cambre 1853. 
Je viens h vo~s Madame, tout couvert d'encre. Je me suis battu ce 
mois-ci sans rel~che et sans delassement. Jlai une petite vie de sainte \. 
ecrire (Vie de la Bienheureuse Germaine Cousin], pour laquelle je vous 
demande le secours de vos pri~res. 
On me hait bien, Madame, j'en ai eu la preuve claire et multipliee 
durant cette campagne (La Question des classiques·.). Quand je lis dans les 
journaux que je suis en horreur au genre humain, mon ooeur se tourne vers 
vous, et je me dis que pourtant vous ~tes du genre humain, et m~e d'un 
genre humain assez distingue. Je vous assure que je me console tresbien 
avec cela. 
Adi eu, Madame et ami e ••• 
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M. et Mme Testas, 24 decembre 1866: 
La petite Felicie ayant mis son sabot dans le coin de la vieille 
ohaminee la veille de Noel, l'Enfant Jesus y d~posa la lettre suivante, que 
la petite Felicie lut le matin aidee du bon petit Auguste. Et ce jour-ll 
ils ne se battirent point. 
Mioches excellentsl 
lOOe LETTRE 
D'UN MONSTRE CONNU PAR 
SON ESPRIT VIOLENT 
A 
DEUX PETITS CBRETIENS BIEN SAGES 
DE L'ILE SAINT-LOUIS 
Vous ne sauriez oroire combien je vous aime. 11 y a de fois que cela 
me prend si fort que je me jette sur mon papier avec cette furie qui m'a 
fait commettre tant de crimes et de massacres, je saisis ma plume homicide, 
je la trampe dans mon enore empoisonnee, et je me disl Ecrivons ~ ces 
enfants I On pourrai t oro ire que c t est un sentiment tendre, mais ramarquez 
bien comme la main est fougueuse, comme le papier est sillonne. La plume 
yentre quelquefois de la mAme furie que le poignard pen~tredans les 
ohairs de la victime. Je ne sais pas, mes enfants, comment je peux vivre, 
agite par oette perpetuelle frenesie. Entin, voila, je me dis: Ecrivons 
aces enfants. Tout \ l'heure oela m'a pris, et toujours emporte, toujours 
exagere, jlecris une centilme lettre, uniquement pour vous dire que je 
vous aime. J'aime bien aussi les cornichons, mais c'est dtun autre amour •• 
Qui dira pourquoi oette lettre fit tant de plaisir \ la petite Felicie 
et au petit Auguste? Qutest-ce qu'il y a la-dedans, je vous le demande qui 
sorte du dernier commun? Ce n'est pas m~me intelligible. 
Et cependant la petite Felicie et le petit Auguste en fUrent char.mes, 
mais ce qui s'appelle char.mes, et ils vecurent en bonne intelligence • 
.Jamats Tibulle Mouton, ni Galvandin, ni Poivreux, ni Lapouille 
(Characters in Les Odeurs de Paris] ne pourront camprendre ce mystlre, 
paree qulils neeon:n:atrontjamais ,le seoret d.u bon Jesus ni le travail 
divin par lequel le bon Jesus fabrique les bons coeurs et les rend heureux. 
L'Homme Dur 
Mme la Comtesse de Segur, 25 septembre 1859: 
Je ne puis pas vous laisser'dans l'inquietude on vous ~es, Madame et 
tr~s ch~re arnie, et autoriser pus longtemps ltaffront que cette inquietude 
me fait subir. Quoi I serieusement, vous craignez que la mauvaise opinion 
que vous avez de mes vers ne refroidisse mon amitie pour vous; vous me 
croyez assez nourisson des Muses pour Atre si bate. Je laisse mon travail, 
qui est presse pourtant, &fin de vous rassurer. Mais comment vous rassurer 
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et vous prouver que je ne Buis pas devenu po~te pour avoir fait de.vers? 
Faut-il vous dire que je suis content et fier de votre s'verit~, ~~jlle ' 
flatte mOll amour-propre? Eh bienJ oui; eh bienl votre sev6rit' p~ji: ••• 
malheureux vers me fait monter de cent toises dans Pestime que j1ai'!:;Iwr 
Ina prose. Je pouvais croire que vous ne l'aimiez pas autant que le :"., •• , 
et qu'il yavait beaucoup de politesse dans vos oompliments: mais l.:~. 
heure je vois bien que vous ttes sinc~r. et que ma prose vous plait to~ de 
bon, puisque vous savez si bien rabrouer oe qui vous ne ~lait pas. D~~j. 
oonclus, de votre animosit' contre mes vers que je suis a vos yeux un ~ 
prosateur. Je vous demande ce qu' il faut de plus pour contenter un m.ol"t.l 
dont I' ambi tion n' a jamais rave de monter au rang des quarante et d' 'gal .. 
111. de Falloux. Je suis un grand prosateur qui. fait une b~ise enimpri~ 
des verst mais qui est-ce qui n'a jamais fait une b3tise? Et puis ces veri 
sont si peu imprimes? Et puis vous ne les maltraitez pas tant aprls tout: 
vous dites qu'il y ~ a de beaux, qu'il y en a de grands, qu'il y en a de 
forts. Tout cela n'est pas si barbare, et vous adorez bien mes pillules. 
Ils ennuient: J'atttibue cela ~ leur merite. C'est Ie malheur ordinaire de 
la vertu; elle ennuie mbe les vertueux. Pauvre vertu I ou serait done Ie 
merite de t'aimer si tu etais ai~ble? Allez, tr~s chere Madame, ne vous 
ganez point. Je n'ai pas fait des vera pour ne point les aimer, et vous ne 
Ie traitel"ez jamais simal que je ne leur trouve quelques attraits. Je les 
plaindrai doucement de ne point plaire, et. mOll coeur leur restera. • ••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Adieu, Madame et tres ohare amie. Il est bien vrai que je YOU. aime 
. ~ 
et rien ne vous degommera. 
L.V. 
DeTenu p~te a l-age' de quarante-six ana. Ce que clest que de nousl 
\: ;~ 
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